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GALEOTTI (Nicolaus). Imagines pracpositorum gene-

rali urn societatis Jesu, del incatae et aeris form is expresse
ab arnoldo van 'Nestherhout add1 l a pcrb revi umus cuJusque vitae descriptibue aM. Galeott1. Romae , 1748. In·
folio, cartonnage ancien.
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VENANTJt.fs

MoNALDiNi.

UM Societatis Jesu Pr~pofitorum Generalium feriem editurus hanc dfem venit mihi in mentem RoDULPHE DE
'
.
.
AQ!l A v 1v A Hadrianorum Dux ampliffi1ne fubveren, n~ m
aliquam reprehenfionem incurrer~m ~ quod in tu~ ~omtne
apparere ill am vellem . Cum emm tnte: fplendidlfiimas
~~~.!1 Itali~ cund~ Familias AQ!!A VI VIA pouffimum florea~,
cumque Tu in ilia Princeps tan tum. ei ~ecus r:bus militix domique gefb~
adjunxeris, alienum effe Tua amphtudme fufp1cabar, Patronu~ Te. open
tam exiguo tan tis ornamentis pr~ditum adoptare. Verum qu1 fien pote·
rat, ut non in earn cogitation em venirem , ftatim ac libellum hunc evolventi mihi Heros ille vefier CLAUDIUS, omni virtutum genere pr~fl:ans,
~c tam illufiri laude omnium gentium litteris celebratus occurrit? Vir
utique magna Dei immortalis beneficio ad illa tempora refervatus , ut,
quam vis non admodum grandis natu, Societatem univerfam regendam_.
fufcipiens graviffima, qua: in illam intendebantur, pericula propulfaret.
Q_lid autem Cognominem ilium Tuum , Confanguineumque alterumye-n. RoDULPHUM loquar, de quo pariter hie video mention em fieri? Ille
enimvero fortiter morte pro Chrifii nomine obita maxime unus omnium
effecit, ut generis Vefl:ri gloriam immortalitatis memoria omnis Pofteritas
profequatur • Ob has profeCl:o caufas A Q1J AVIVIIE Genti cum Religioforum horum Hominum Sodalitate fanCliorem quamdam intercedere neceffitudinem, inficiabitur opinor nemo; propterea quod tanta viciffim ab altera
in :tlterarn ornamenta profeCl:a fint. ~_odrca jure etiam quafi meo ho.c
aTe, Dux amplirrime, poftulo, ut lucubratiunculam bane, quam ad eo utnque pard honorificam effe vi des, in fidem, prope dicam, recipias Tuam.
~od quidem fi aTe impetravero, in earn etiam fpem venio, fore ut propter idipfum exitus tnihi contingat, quem cupio , confiliique , & indufiri~
me~ uberem fruClum confequar.
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IL SIGNOR D... RIDOLFO ACQY AVIVA. D' ARAGONA
D ucA

D,

A.'r R l XVIII.

1'rincipe di Teramo; Marchefe d, Acquaviva;_di Bitonto, e d~ Arena; Conte di Giulia,
e di G£o'Via ec. Grande di Spagna di prima:Clajj'e, Carvaliere degl'infgni Ordini
di S. Gennaro, e d' Alcantara, Commendcttore di Calatra'Va, Luogotenente
Generate delle Truppe di S.M. Cattolica , e Sergente Generate delle Guardie
del Corpo ec.

Ssendomi determinato di dare alia luce quefl:a. ferie de'·
Prepofiti Generali dellaCompagnia di Gesu, fono rimafto
per qualche tempo dubbiofo, fe dovevo fupplicare V. Ecc.
a permettermi di porvi in fronte il fuo N orne • L" effere
Ella attualmente capo d' una delle pili antiche e cofpicue
Famiglie di tutta Italia; 1' avere inoltre dati tanti faggi
del uo proprio valore e nell'armi, e in ogn' altro rilevantiffimo affare_,
fono titoli troppo fuperiori al merito d'un Operetta di poche pagine·. Dall'
altro canto, come potevo io difpenfarmi dalr{).fferirgliela, tofio che in leggendola diedi d, occhio a quel fuo si.gloriof? ~ntenato ' · 9~.ale fie il rin?matiffimo P. CLA UDto ? Ognun sa quanta difhnguafi Egh1nella memona
de-' Pofteri si per Ia lunghezza deL fuo governo addoffatogli in eta ancor
giovanile, si perle circoil:anze contrarie, aile qualifu da,Dio riferbato per
provedere la Religione d' un valido difenfore . Che · qlr.e m dell' invitto
Campione di Gesu Crifl:o, voglio dire il Yen. P. RtDOLFo . q~ivi pur men·
zionato, di cui l'Ecc. V. fi gloria di portare 1-'ifteffo Nome; ed il quale tanto di chiarezza aggiunfe al fuo per 'altro nobiliffimo Sangue ' · con
generofamente pr ofonderlo in confermazione dell' E vangelio ~ ~efti riguardi non puo dubitarfi , che non abb.iano perpetuato un certo, din).cosi,.
fentimento di gratitudine tra quefi,Ordine infigne, e la fua EccELLENTISSIMA CASA, per lo fplendore vicendevoln1ente comunicatofi. E quindi appunto e nata a me in cuore la brama di ved:ere onorata quefta mia piccola
indufiria della fua fiimatiffima protezione, affine ancora di render pili pu·
blico l'onore, che all' una, e all'altra parte puo rifultarne. Ed in tanto mi
perfuado, che degnandola V. ~cc. del.f~o benigniffimo patro~inio, p~u gr~
dite riufciranno anche ad altn le nouz1e, che contengonfi 1n quefh fogli.
Onde in eflo principalmente affidato , mi do l'onore di proteftarmi
D1 v·. EccELLENZA
[J,.(Jo, Devrno, ed Obbltno Servitorc
Venanzio Mon.<tld ini.
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Infegna, o fta Ann e della Co!Tlpagnla di Ge.,
Nfi gne Societatis J efu ejus nomlni consu e cor rifp ond ente al f4o nome pre(celto
gruit, quo S. Ignatius Fun dator appelbri eam voluit, quod iter facienti Chri - dai fondafor e S~ Ignazio in p1e mpri~ dell'dfe rglj
fius Jefus ad Urbem occurreqs confolatus comparfo Ges u Crjf!:o (1olh o Sigqore cop Ia Croce
ipfum his verbis fu~rat : Ego vobis ,R.or17a: in fpaUa yicino a Roma confor taudolo con que{l:e
parole: Eg o pobi! Rr;ma: ;rt;p itius ero~ ~efto fagrQ
propitius cro . Sacri hujt:s Ordinis fund;tmenta ja.:ta funt in fuburbana PariGenfi Beatre Ordine ~b~e la fua origine in ~n a Ch jefa gedic.;na
Virginis .tEde, qure Mons Martyn.tm dicitur! alhBeatiflima Vergi ne p,reffo a Parigi <letta Mon.,.
Die Marianx Affu1~nptionis fd}q ~oxx;xrv. te 9e' Martirj, Jvj ne.l giorno cj.ell'Airunzione ranibi San¢tJ.l:! Parens u n~ cum Socii~ prima vo- no I 5 31· fe!;e ;1 .Santo pag re <:on i Compagni i
ta fufcepit. Aggregatj prjmi omnium funt fllo! primi voti. J nove , ~ h.e d;t principio [1 d ~ed c
Petrus faber .Allobro~, s. francifcus X:J,ve- ro a fe~uitarlo furono: l)ietro :fabr.o Savojardp ~
ri us Na varrus , Jacob us La)nius Seguntin us, S. francefco Saverjo de} Regno d ~ Navarra, GiaAl phonfus Salmeron Toletanus , Ni~ol~us ~on.lo Lajnez del.la D1ocefi di ~i guenza , Alfonfo
Bobadilla }_)alentinus, Simon Roderi!;.'u$ Lu- S aimer.on~ Toletano, Ni~col o .Bobadill.a J)alent ifit atll!S , Cl:tudi us Jajus Gepennenlis, Joan- no, Simon~ Rod riguez P.ortogh cfe , Claucj. io J ajo
nes Codurius Ebred unenfis, P~fchalius Broet Gjnevrino, Giovanni Cod urio d'Ambr un, Pafc:.Am bianenfis . E.1dem poflmodum Societas fi o Broe~ d',Amiens. L' ifl:effa Com pag n.ia a' 27.
v. K1.l. OEtobris MDXL. Tibure approbata di Settempre l'anno 1540. fu approvata , e con...
efl: ~ IJ_aulo !II. Pont. Max., qui dum Infti- ferm ata per Religione jn T ivoli dal Pon tefice Paolo Jll., jJ quale jn legge nqo .Ia formola qell'Ifl:j.,.
tuti formul am legeret; Dig itus Dti ljl hie
exclamaffe fertur. Infequenti anna x. J(al. tuto ~fclamo : D igifus J): i rfl hie, J_.'anno fuffeMaii jn D. Pauli extra rnuros acJ Aram San- guente a' n . d',Apr ile nella .B afil i ~a di S. Paolo
' '-9:i11imre Dei .Matris i primis .Vatribu~ nun- fuor delle mura all'Aita.re dell a ,Beatjfrima Ycrgi.,.
cupata tria folemni a vota funt, addito item ne fi f~cero da' primi .Padrj i tre voti foJen ni, ag..
fol emni de Miffionibus quarto , quo Profef- giuntovene ancora .un' altro parilpente folenn.e
, co' quali :voti doveffe poi
forum pars maxima in poll:erum teneietur. intorno -alle MHfioni _
Hoc jdem Inll:itutum tao1quam pium Sacro- obbligarfi .la maggior parte de' Pro(etli per l'av vefantta Tridentina Synodus non folum .col- . .n)re . Jl Sacrofanto Concilio di Trento n.on Cola)audavit, fed in eo contenta ratA, .& firma mente comt}lend9 queJlo pio lll:ituto , ma approeffe juffit • Pr~pofitus Generalis maxim4111, yo .a.ltresi cio, che in eifo fi ~onteneva. Il Pre&:. perpctuam potefratem habet . Adfunt ei pofito Generale e in -vita , ed ha ~n' autorita
t::t men in con!ilio Socii omn)no quinque ; mo'Ito grande. Con tutto cio tiene ta Conf~Jlta di
Affill:entes nimirum ltalire, German ire, Gal- cinque Padri P.rim:trj, e fono gli Affifl:enti d'ltalja,
di Germania, di .Fran~ia ., di Sp agna, e eli Portoli~, Hifpanire, & Lufitania: • Familia urtivergalla. J'utta Ja Reli_gione e divifa in trentafei Pr.Q•
{a in triginta fex Provinc,:jas, & Viceprovincias d~t as ell di{}:ributa . Ex ea prodierunt, yincie, e due Viceprovin,ie • Dltr.e moltiO:hni
prxter Scriptores in omni doctrin~ geoere ,S cdttori _in ogni genere .di fcienza, ,ecJ oJtr~ non
plurimos, S. R. E. Cardinales, AntHlite(que poe hi Card in ali,' Pa~r~archi, )\.r~iyefcovi, .e Venon paucos , 1111-11ti ,etiam ~ximia fan~itate fcovi, fono jn .effa fioriti .in g-ran nutrtero .cfe' fog-=
vir1, & ex iis novem in Ccelitum numerum getti molto jnfigni -p er Cantita ~ E di quefl:i fino
prefente ~iorno nove fe ne yenerano in -su ~gli
~d naQ.; ~Hem adfcripti funt .
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S. IoNATrus Societatis Jefu Parens , atque author Loyolre in Cantabria natus anna
Mccccxci. Bertramum ejufdem oppidi Loyolre, & Ognes dominum, Marin:unque_,
Saens de Balda parentes habuit • In Pampelonenfi . obfidione gra vi accepto vulnere
a S. Petro Apoll:olorum Principe fe illi per
quietem coram offerente fanatus , tatum fe
Chrill:o dedidit anno MDXXI., eodem videlicet, quo Martinus Lutherus palam ab Romana Ecclefia defecit, contra cujus impios
gregales erat ipfe cum Sociis tanta contentione decertaturus • Annum integrum in
Minoretfano feceffu corpus verberibus , inedia, ac vlgiliis cruciavit ; per idemque__,
tempus litterarum plane rudis admirabilem
Exercitiorurn Librum confcripfit, Poll profetti onem fu :1m ad C:wtl:a Pala:ll:ina: loca in
Europam rc ve rfus , & approbata jam Societate primus ipfe Pra::pofitus licet invitus digitur XIII· Kal. Majas Moxu. Prreter Profefforum domum, confiituta ab eo in Urbe
funt Collegia duo, Romanum, atque Germanicum ; dux infuper Domus, Neophitorum, & Orphanorum ; Malenuptarum etiam,
& periclitantium puellarum Crenobia, neenon XII. SS. Apoflolorum,Sodalitas; fie enim
nobiles illi Sodales a majoribus acceperunt.
Hoc illi etiam illufire fuit, quod intra annos
[exdecim Collegia fuorum viderit amplius
centum . Vir maximi confilii atque animi,
tolcrantixque admirabilis ob Catholicatn...>
fidem, divinigue nominis gloriam in cunCtis Orbis terr:t regionibus prop:tgandam •
Ejus fanttitatem eti<tm_dum inter mortales
ageret, Deus ?pt. .Max. prodig_iis p_lurim_~s
Hluftrnit • D1em Roma:: fan ..'bffime abut
prid. Ka~. Aug. MDLVI. Crefar Card. Ba~o
nius una cum Roberto Card. Bellarmmo
ejus effigiem i~ Far.nefiano Templo p~opo
fuit ; illamque e panete una cum tabulls votivis fupra Sepulchrum fufpendit, eo ipfo
die, quo quadraginta tribus ante annis San.:tus Pater decefferat. }.. Paulo V. Beatus
declaratus fuit VI. Kal. Aug. anna MDCIX· a
Gregorio XV. relatus in SanCtorum numerum..-1\'· Id. Martii MDCXXII· Sacra ejus offa
in eodem Templo funt condita fubter Aram
ei rnagnificentiffime exu·uelam •

S. !GNA'LIO Fondatore, e Padre della Camp£\"'
gnia di Gesu nacque in Lojola luogo de llR Pro vi ncia di Bifcaglia l' anno 1491. II fuo genitore fu
~· Beltramo Signore di detto Feu do, e di quello
d1 Ognez, e la madre fi chiaml'l D, Marina ~aens
de Balda. Nell' affedio di Pamplona fatto dalle
truppe- Francefi refl:o gravemente ferito, Ma da
S. Pietro Principe degli Apofl:oli viGbilmente com"'
parfogli per divina virtu rifanato l1 convert• total·
mente a Crifl:o Nofiro Signore l'ann o 152 I,, e f~
quello appunto, in cui Martin Lutero palefcm<!n.te dichiaro guerra alia Chiefa; contro i feguaci del
'luale doveva poi cos! vigorofamente combattere
la Compagnia. Per un anna int~ro nel fuo ritiro
di Manrefa attefe a mortificarfi con digiuni, difcipline , e cilizj, e <;on ogn • altra forte d~ aufierita ,
In quefto mentre, quantUnque ignorante affatto di
lettere compofe il veramente marav igliof'o Libro
degli Elercizj. Dopa d'effere fl:ato :tlh viiita de'
luoghi di Terra Santa~ e ritornato in Italia; approvata che ftl la [ua Religione, fu erfo il primo ad9
efferne contra fua voglia eletto per Generalo a
I 9• d'Aprile dell' an no 1 541· Oltre la Cafa Profeffa di Roma, furono da lui fondati in quella
medefima Citta i Collegj Rornano, e Germanicro,
la Cafa de' Neofiti, e q~ella degli Orfani; ed inoltre il Confervatorio delle Malmaritate, e quello
delle fanciulle pericolanti ; e finlamente 13 Confraternita de' SS. XII. Apofl:oli, conforme quei Signori Fratelli tengono per tradizione. Fu cofa
ancora atfai notabile, che ne' fedici anni del fuo
governo veddfe eretti piu di cento Collegj. Fu
eo-li dotato d' una fovrum:ma prudenza, e in grado
e~oico, d'una generofita, e pazienza in tutto maravigliof.(j,, e final mente d' uno zelo jndicibile di
vedere propagata la Santa ~ede, e Ia divina gloria
per tutto il mondo. Una Ctntita cosi prodigiofa in
[e fieffa fu dal Signore comprovata con de' miracoli an cora in vita . Morl in Rom a alli 3 1. di Lualio del1556. I Venerabili Servi di Dio, e Cardi~ali Ce(are Baronio, e Roberto :Bellarmino n'efpo~
fero 1' immagine nella Chiefa del Gesu, e di fua
mana rattacearono fopra il fepokro del Santo~ con
alcuni voti, che avevano portati i devoti, e fegui
cio a' 3I. di Luglio dell' an no 1599·: da Paolo V.
poi fu dichiarato Beato a' :n. del medefimo mefe
del 1609·' e l'anno I 6241· as 12. di Marzo fu da
Greaorio XV. folennemente canonizato, II fuo
fagrg Corpo fi venera nella fuddetta Ch1efa, e fia ·
ripofto fotto l'A.ltare della magnifi~a~ e rj(:p Cappella eretta in fuo onore ,
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P.jACOBUS LAINIUS.

P. GIACOMO LAINEZ.

R. P. JACOBUS LAINIUS Almazani in s~gun
tin::t Direcefis oppido natus anno MUXII. Humanarum, divinarumque rerum fcientia Parifiis perceptii in eadem urbe fe cum S. Ignatio conjunxit • Cum in lta!iam veniffet fru{tuofas pluribus in locis conciones habuit .
Eodem munere in Sicilia funcrus a Jo. Vega
.Prorege in Africanam expeditionem eft duttus ; ejufque opera Maurorum complures
facro Baptifmate expiati funt ; Maomethicumque fanum Chrifiianis ritibus confecratum . Rom:e in Archigymnafio Theologiam
publice tradidit. A Paulo III. Veneti as primum cum mandatis efi miffus; Parmam deinde Card. Philonardi Legati comes; Juliique III. juffu cum Card. Moronio ad Augufl:ana comitia fe contulit • A Marcello II.
Theologus domell:icus defignatus . Mortuo
Paulo IV. de eo renunciando Pontifice a
duodecim fapientiffimis Cardinalibus agita.tum. Ex: Pii IV. Pontificis voluntate cum
Card.Atheflino in Piffiniacenfem conventnm
veniens Theodorum Bezam, aliofque pra.vit atis antellgnanos convicit. Tridentino Con·
cilio, feme] , iterum , ac tertio Theologus
Pontificius interfuit, ejufque fingularis dottrina vel in illi omnium gentium luce admirabilis videri potuit. ~od at tinet ad Societatem; Provinci~ Itali~ Pr:epofitum ill urn
S. Ignatius creavit. Pofl: illius obitum Vicarius Generalio;; i Profeffis, qui Roma: aderant
eleClus efl:; & ~ Congregltione omnium prima PrrepoGtus Generalis pofl:rid. K 1l. Julias
MDLVIII• Intraque annos o.'l:o Societ ati fc.x
Provincias adjecit. Erat in eo fi.uuma ReliP'io, fumnu item fu:tvitas; moderatio verb tanta, ut & Labacenfem Epifcop:ttum , &
Cardinalatus hooorem fummo fl:udi o refugerit. Multa prxdare fcripfit, qua: cum ob
frequentia itinera, tum ob quotidianas occupationes , vita:que br~vitatem perpolire
non potuit. Mortem obut Rom~ ~rv.Kal.
Februarii MDLXV. Cum de ea audJvJffet Sanaus Pius V. eo tempore Cardinalis ingemuit , ,quod Chrifli Ecclefiam orbatarTL..>
firenuo milite e!fe diceret . Ill ius exeq uias
Dilin~"a: cohondb.vit Card. Otho Truchte3
facrifi~ium ipfe publicum faciens, fedenfque in folio de illius virtutibus ad populum
verba fecit •

Il R. P. GIACOMO LATNE'l fo rti i fuoi natali in
Almazan , luogo della Diocefi di Siguenza in Ifpa·
gn a l'anno 1512. Dopa d'.were fh~diat~ Filofofia,
e Teologia nell' UniverGd. di Parigi, ivi medefimo fi d1ede per difcepolo a S. Ignnio . Venuto
pofcia in Italia predico nelle Citti principali con
molto frutto . Mentre lo fieff~> faceva in Sicilia fu
dal Vi cere D. Giovanni Vega condotto feco all'
imprefa dell a Citti d'Affrica in B1rberi~ detta anticamente Aphrodijium. Ivi p('r opera di lui multi Maomettani riceverono il fanto B tttelimo, e
una loro Mofchea fu defl:inata al culto del vera
Dio . h..itrovandofi in Rom a Fu d.t P:lOlo III. f.ttto
pubblico Lertore di Teologia nell'Arc higinnafi
della Sapienza. Dal medeG :no Pontefice ft1 nundata prima a Venezi1 per affari importanti, e dipoi a Parnu in fervigio del C1rdinal Legato Ennio
Filonardi. Per ordine di Giulio III. fi porto col
Cad. Morone alla Dieta d'Augufl:a . D,l M.u cello II. era flato defl:inato per fuo Teologo Domefl:ico. Dopa la morte di Paolo IV. dodici autorevoli
Cardinal i fecero de' nuneggi per farlo Papa. Pio
IV. fo fpedl col Card. d' Efl:e all'Aifemblea di
Poisl, dove convinCe Teodoro Beza, ed altri fimili
Ereiiarchi.Tre volte fi trovo al Concilio di Trento
in qual ita di Teo logo Pontificio, facendo fpicco Ia
di lui ammirabil dottrina aoche in quel gran confeffo di tutta. la Crifl:ianiti • Per que! che s'<tppartiene alla Compagnia; S. Ignazio lo dichiaro Provinciale d'Italia,e volatone quegli al Cielo fu eletto Vicario Generale da' Profeffi prefenti in Roma,
e dopo due anni dalla prima Congregazione Prepofito di tutta Ia Religione, Ia q uale nel fuo non
molto lungo governo accrebbe di fei Provincie •
Fu molto dedito all' orazione , ed aile altre cofe
fpirituali; ed era in oltre dotato d' una fomma
prudenza, amabiliti, e dolcezza. Tanto poi alieno da ogni temporale avanzamento, che con tutto
lo fl:udio [canso d'e!fere fatto Vefcovo di Lubbia·
na, e d'effere promoffo alia Porpora . Scriffe molti dotti trattati, i quali tra per le quotidiane occupazioni, i frequenti viaggi, e la brevid della vita
non pote ridurre all' ultima perfezzionc-. St ne
pafso al Signore nella Cafa Profe!fa di Roma alii
19. di Gennaro del 1565. S. Pio V. allor Cardinale, ne compianfe la perdita, dicendo e!fere Ia
Santa Chiefa rimafia priva d'un gran Soldato. Gli
furono celebrate folenni efequie in Dilinga, ve·
nendo onorate dal Card.d'Augufta Ottone Truchfes , il q uale canto la gran Me !fa, e dal fuo trono
fece un elogio alle virtu del Defouto.
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S. FRANCISCUS BORGIA.

S. F R A N C E S C 0 B 0 R G I A.

S. FRANcrscus Joannis Borgia:, & Joanna: Aragonire filius editus ell: in lucem Valentia: v. Kal. Novembris MDX. Demortua
Eleonora de Call:ro conjuge Gandienfi Ducatu fe abdi·cans,fubfi:itutoque in locum fuum
Carolo filiorum natu maximo, i S. Ignatia
cooptatus in Societatem fuit, cum o.:to, &
triginta annos compleffet. Sacram Roman am
purpuram fepties magna animo recufavit.
Poll:q uam Commi:ffc1rius in Hifpania fuer at,
eum Lainius in locum fuum, cum ipfe ab Urbe abfuturus effet, fuffecit. Max Aflifl:entem creavit, eodemque Lainio vita funeto
Profefforum prrefentium futtragatione iterum Vicarius Generalis ell: fattus. Den.ique
in Congregatione fecund:~. fumma illi Societatis regenda: potell:as ell: tradita poll:ridie
Kal. Jupas MDLXV. Domicilia. amplius quadraginta partim in Hifp:mia , partim in Potonia, in America, atque Afrid accepta ei
referenda funt, ad quorum aliqua ll::abilienda magnam ipfe pecuniam attribuit . Ejus
etiam rogatu a Paulo III. approbata S. Ignatii Exercitia fuerunt, ut in ipfis litteris Apoll:olicis perfcriptum ex tat. Magnam de eo
opinionem habuerunt viri Principes , Henricu& pr~fertim Cardinalis Rex Lufitania:,
& Carolus V. CrefJr, qui ut Francilcus quoque tdl:amenti fui curator effet, dccrevit.
A Gregorio XIII. fidelis minifl:er appellari
fol itus ; vir item fanfrus a SanCl:a Tberefia, qu~ ejus confiliis plurimum utebatur.
Sanaus vero Pius V• .Pont. Max. appri tne
ch1rum illum habuit, & obfequente ipfo Vaticanam Pa:ni tent iariam Sociis commifit, BenediCl:umque Palmium primum omnium e
Sncietate Concionatorem Apoll:olici Palatii
effe voluit • Ejufdem Pontificis juffu cum.
Card. Alexandrine in Galli am , Hifpaniam ,
&. Lufitaniam profeCl:us efl:, ut authoritate
quoque fua ad f1crum bellum Chrifl:ianos
Reges, ac Principes incitaret. In Urbena
graviter regrotans reverfus bidu_o poll::
ha.c
mort ali vita in ca:lellem patnam tmgrav1t
prid. Kal. OCl:obris MDLXXII. Di~i vix p~tefi:,
quam de fe humiliter, ac de tmffe fent1ret,
quamque perpetuum atque implacabile cum
corpore bellum gereret . Ob pra:ll:antem virtutem , & miracula confecuta eum Urbanus; VIII. Beatum appellavit pofl:rid. Non.
Septembris MDCXXIV. Clemens X. etia~
Santlum prid. Idus Aprilis MDCLXXI. EJUS
corpus in Templo Matritana: Domus Profef..
[x religiofitlime colitur.

S. FRANCfiSCO figliuolo diD. Giovanni Rorrria,
0
e diD. Giovanna d'Aragona venne al mondo in
Valenz~ a' ~8. d'Ottobre Panna I5Io. ~ell:i effendogh morta 1a conforte D. Eleonora di Cafi:ro, rinunziato il Duc~tto di Gandia a D. Carlo
fuo figliuol primogenito ft't in eta di trentotto anni ricevuto da S. Ignazio. Sette volte rifiuto il
Cardinalate offertogli da diverfi Sommi Pontefici,
Fu Commiffario della Religione in Ifpagm, It
P. Lainez Ia fece Aflifrente, e in occailone did over' effo andare al Concilio di Trento lo lafcio
per Vicario • Paffato a miglior vit:t it fuddetto
P. Lainez gli fu da' Protefli , che {j trovav~no in
Roma nuovamente addo!fato ilmedefimo c:uieo,
e final mente nella Congregrtzio ne feconda venne
eletto PrepoGto Generale a' 2. di Luglio dell'anno
1565. Da quelto Santo Ia Compagnia deve rico nofcere circa quaranta Cafe fondate, parte in Italia,
parte in Ifpagna~in Polonia,in America,e nell'A ffr ica, avendo egli ll::effo per lo ll:abilimento d'alcu ne
contribuite delle gran fomme . Ad ill:anza fi.1a furono da Paolo III. approvati gli Efercizj Spirituali, come apparifce dalla. Bolla ll:ampat:~. al principia del detto libra. Fu tenuto in gran eoncetto
anche da gran Perfonaggi, ed in modo part icol are
dal Card. Enrico Re di Portogalto, e da Carlo V.
Imperatore, il guale lo hlcio per uno de' fuoi efccu,tori te!lamentar}. S. Terefa fi prevaleva molto
de'' di lui configli, e ne parlava come d'un uomo
Canto . S. Pia V. gli fir cosl affeziormto, chc l'induffe ad accettare per i fuoi ll..eligiofi l't1ffizio di
Penitenzieri nella Bafilica Vaticana, e valle altresi
ii P. Benedetto Palmio per Predicatore del Palazzo Apofi:olico, che fu il primo delta Com pagnia a
godere un tale onore. Per ordine dello ll::effo
Pontdice {i porto il Santo Generate col Cardinal
Aleffandrino Nipote di Sua Santiti atlc Corti di
Francia, di Spagna, e di Portogallo, per muoyere
anche colle fue perfuafioni que' Monarchi a confederarfi contra del Turco . Ritornato in Roma gra\·emente ammalato,dopo due giorni da que!l:a vita
mortale pafso a godere Ia ceiefl:e ed eterna alii
30. di Settembre dell'anno 1572. effeodo gia fuc~
ceduto Gregorio XIII. il quaie foleva chiamarlo
Minill::ro veramente fedele. Ftt fingolare in lui Ia
profonda umilta, e la continua mortificazione,
con cui tenne a frena i fuoi fenft, e macero ii fuo
corpo con afpriflime penitenze . Comprovate che
furono le Cue eroiche virtu, e i miracoli, fu pofl:o da Urbano VIII. nel Catalogo de' Beati a' 6. di
Settembre delran no I 624., e da Clemente X. in
quel de' Santi alii 12. d'Aprile, dell' anna 167 I· Il
fuo faaro Corpo {i tiene in gran venerazione, e !H
ripoftg nella Chief.1 della Cafa Profeffa di Madrid,
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IV.

P. EVERARDUS MERCURIANUS.

P. EVERARDO MERCURIANO •

R. P. EvERAKDus MERCURIANus LuxemburgenGs, cum Leodii, & Lovanii in graviorum do{trinarurn fl:udium incubuiffet, Pariiii<> a P. Jo: Baptifl:a Viola Spiritualibus E xc rcitiis excultus aci Societatem fe adjunxit vr .
Id . Septembris MDXLVIIr. Roman~ Profc[[orum Domus
S. Ignatia Vicepr~pofitus,
primufgue poll:ea PeruGni Collegii Retlor
ell: confl:itutus. Tum Commiffarius in Belgio, & fubinde illi Provinci~ Prxfectus ita
eam amplificavit, ut ipfam bipartiri neceffe
fuerit, Collegiorumque partem in aliam._,
Provinciam Rh enanre nomine nuncupat:tm
delcribere. Anno MDLXV. Afilftentis ei partes impofita:; Galliarumque pofl:modum Collegia Vifitatorem obire S. Francifcus Borgia
illum jufilt. rx. Kal. Maii anna MDLxxru.
Ge.neralis Pr~poft tu s efr declaratus • Eum
ille Magi llratum obtinens Confl:itutionum__,
fitmm arium con fecit , Regulafque tum communes, tum peculiares digefiit • Miflionis
Anglican;r author fuit , quemadmodum &
Maronitic:r • Ill ius fundamenta ab Edmundo Campiano, & Roberto Perfonio; hujus
vero a Joanne Bruno, & Joanne Baptilhw
Eliano funt pofita. Utriufque Nationis ColJerria, ut in Urbe excitarentur curavit. In
O~icntem Alexandrum ValignaRi, fortiflimumque Chrifl:i Ath[etam Ven. Dei Servum
Rodulphum Aquavivam, in Poloniam ver<:?
Antonium Poffevinum, & in Tr:tniilvaniam
Socios alios legavit. S. Ignatii Infl:itutorum
erat fcientiffimus , ejufgue voluntatis quafi
interpres, atque h:rres . Summiffione animi,
& religiofx paupertatis amore clarus. Cum
Generalem jam creatum Frater germanus
literis datis rogaffet, ut [uftentare aliqua in
re tenuitatem fuorum vellet, refcripfit fe nihilo ditiorem e(~e fa ...'tum, quam fit in Societate quilibet Frater adjutor, etiam infimus • Laborum infuper non modo patiens,
verum etiam ita cupid us~ ut cum peragraret
Pro·v-incias, nonnifi pedibus iter faceret. Deceffit R.omz Kal. Augufii MDLxxx.

II R. ~· EvERARDo ME~CURIANo nacque nel
D.uc~to dt ~ucembu~go, ed effendofi applicate in
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Ltegt, ed m Lovamo aile fcien ze fe n'ando a Parigi per term inarvene il corfo . I vi entrato neali
Elercizj Spirituali lotto la direzione del P. Gfo:
Battifl:a Viola, defide ro la Compagnia , e l'ottenne agli 8. di Settembre del 1548. Fu fatto da_,
S. IgnaL:io ViceprepoGto della Cafa Profeffa di
Roma, e fucce1ftvamente primo Rettore del Col legia di Perugi:~; dipoi Commi ff.<t rio de'ColJc oj
di Fiandra' e din a qualche tempo Provinciale ~L
quella Provincia . La dilato egli per modo, che
bifogno dividerla in due,.cominciando a chiamarG
l'altra, Provincia del Reno. L'anno 1565. ebbe la
carica d'A!Tifl:ente; dopo di che, fu da S. Francel~o Borgi~ mandata ViGtatore de' Collegj di Fran··
cia . UI tunamente ne !Ia Congregazio ne terza fLl
eletto Prepofito Generale alli 23. d'Aprile del
157~· Promoffo a guefl:o grado com pofe il Sommario delle Cofl:ituzioni, e meffe per ordine le
Regale, cosl le comuni, come quelle particolari
di cialcheduno offizio. Fu ii puo dire fondatore
della Miffione ci'Inghilterra, mandandovi per primi Operarj li PP. Edmonda Camriano, e Roberto
Perfonio, e fi.milmente die principio a guella de'
Maroniti, alia quale deftino li PP. Gio: Bruno, e
Giambatifl:a Eliano . Procure che por amend ue
quefl:e Nazioni fi erigeffero Coiiegj in Roma .
Nell' Indie Qrientali fpedl il P. Aleffandro Valignani, e il fortiffimo Campione di Crifl:o il Ven.
P. Ridolfo Acquaviva. In Polonia finalmente il
P. Antonio Poffevino, ed in TranG!vania alt ri Padri. Aveva una perizia fomma dell' Inituto, di
maniera che fembrava avere ereciitato lo fpirito
diS. Ignazio, ed effere come interprete de' fuoi
voleri. Ebbe molto a cuore la fc1nta poverta; talmente che ric;hiefl:o per lettere da un fuo Fratello
fecolare di qualche fuffidio temporale gli rifcriffe,
non avere dfo alcuna cola di piu, di quello aveffe
gualfivoglia Fratello Coadiutore . Anche per genio di praticar meglio q uefl:a virtu non folo non
isfuggiva i dilagi, ma piu tollo ne andava in cerca
fino a fare le viGte delle Provincie per lo piu tutte
a piedi. Celso fantamente di vivere in Roma al
di prima d'Agollo de1Is8o.
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P. CL~UDIUS AQYA VIVA.

P. CLAUDIO ACQ!:!A VIVA.

R. P. CLAUDIUS AQ!!AVIVA Neapolitanus
Joannis Hadria: Ducis , & Ifabella: Spinella:
filius natus ell anno MDXLIII. Humanioribus,
divinifgue Jitteris eruditus, cum ex nobilium
Cubiculariorum S. Pii V. effet numero , a
S Francifco Borgia annum quintum fupra vigeGmum agens in Societatem afcitus fuit xr.
Kal. Aug. MDLXVII. Inter Tyrones contubcrnalis S. Stanislaus Kollka illi obtigit, cui juf(us ell pias Exercitiorum commentationes
exponere . Philofophiam in Scholis illius doCl:rina: lludiofis aliquamdiu explicavit . Mox
Seminarium Romanum , Neapolit ammque
Provinciam, ac fubinde Romanam rex it. Civibus fuis pellilcnti morbo regrotantibus in[erviendi causa, cum, ut Neapolim remittcretur, vehementius efflagitaret, magna fuffragatorum confenfione Prrepofitus Generalis
dt fa.:tus xi. Kal. Mart. Mmxxxr. oCl:o & triginta circiter aonos nat us. Socios Bizantium,
& in Infu!as Chium, Cretam, Hiberniam, atque Angliam, necnon in PJnnoniam , Moldaviam, atque Saxoniam dimiGt. Epifl:olas encyclicas, commentariofgue pcrmultos edidit
ad animarum curationem perutiles · . Anno
MDLxxxv. S. Aloyfium Gonzagam in Societatem adfcripfit . Cum de morte a Ven.
Servo Dei P. Rod ulpho [ui fratris filio pro
Chrifl:i nomine fortiter obi ta renuntiatu m ei
effet, de graviffimorum Theologorum confilio Societati univerfre grati:l.rum a.:tionem
indixit . S. Philippa Nerio familia ris valde
fuit; qui etiam Claudii vultum, ut perhibent,
crelefl:i fulgore illufl:ratum confpexit • Inter
virtutes creteras illud etiam in magna ponendum efi laude, quod tam J_Jmltis curis,
& occupationibus implicatus, tam frequenter, & a!Tidue animum in res divinas intenderet . Ab bonorum cupiditate tantum abfuit, ut diligentiffime ne fibi Archiepi(copatus Neapolitan.us a ~lemente ynr. m~n
daretur provident. M1ra memonre prod1ta
de illo funt, quce non vulgarem fanCl:itate~1
declarant . De ingravefcente morbo proxlmreque mortis periculo a. yen. J?~i .servo
Card. Rellarmino commomtus exdtvlt prre
gaudio, illamque animofe oppetiit prid. Kal.
Februarii anno MDcxv. Cum funus efferretur ejus corp uri a Roman is Proceribus '. & a
multitudine confluente honor efl: habttus,
qui Sanetorum virorum reliquiis haberi folet.

~I R. P..CLAUDIO ACQYAVLVA Napolitano fli

fighuolo dt D. Giovanni Duca d'Atri, e di D.l(1bella Spinelli , dalla guale fLt d<.to alia luce !'anna I543· Effendo gia bene avanzato nelle umane
c divine lettere, e trovand0fi attualmente Cam e~
riere d'onore diS. Pio V. fu da S. Francefco Borgia allor Generale ammeffo nella Compagnia alii
22. di Luglio l'anno I 567. Nel noviziato di Montecavallo ebbe in forte per fu o Coiiega S. Stanislao Kollka, a cui dovette egli come pili anziano
(piegare i punti da meditare, in congiu ntura, che
il Santo Giovine f.1ceva gli Efercizj Spirituali della fua prima probazione. Leffe pofcia per qualche tempo Filofofia. India poco fLt f.<Itto Rettore
del Seminario Romano , e fuffeguentement e Provinciale di Napoli, e poi di Roma. Effendofi dilatato nella fuddetta fua Patria un fiero mal contagiofo fece delle grandi ifl:anze d'effervi rim andato in ft"rvigio degli appefl:ati. Ma eifendo in
quefl:o fieifo tempo vacato il Generalato (come·
che non aveffe egli pili di trentott' anni, d'et:l, e
folo tredici di Religione) fu non pert1nto a lui
conferito con fua gran maraviglia, e ripugn anza ;
nu con altrettanta concordia, della quart a Congregazione alii 1 9· Febbrajo del 168 1. Man do de'
Soggetti aile Ifole di Scio, e di Candia, d'Inghilterra, e d'Ibernia, in Ungheria, nella Moldavia, e
in Saffonia. Scri!fe non poche lettere circolari,
e varie altre ilhuzioni molto utili peril buon governa, e per bene adempire i minifl:erj dell'Ifl:ituto. Nell'anno 158 5· riceve nella Religione !'Angelico Giovine S. Luigi Gonzaga. Venuta la nuova
della gloriofa morte patita per Ia S. Fede dal Ven.
P. Ridolfo Acquaviva fuo Nipote per conGglio di
gravi Teologi in vece de' fuffragj foliti intima (o.
lenne rendimento di grazie all'Altiflimo. Fu molto
familiare di S.Filip.Po Neri,da cui,fcrivono gli foife
veduto il volto rifplendente di luce. Tra molte altre virtu fu affai notabile, che in mezzo a tante di-llrazioni, ed affari manteneffe una divozione cosi
ten era, ed una unione cos1 firetta con Dio . Il fuo
difl:accamento dalle cafe terrene gli fece fare ogni
sforzo per non accettare :I'Arcivefcovato di Napoli, defl:inatogli dal Sommo Pontefice Clemente
VIII. Si raccontano di lui delle cofe maraviglio(e .'
·dalle quali puo argomentarii e!fere egli giunt? ad
un grado mol to (ublime di per~e~ione. Avv1fato
dal Card.Bellarmino della fua VJcma morte ne mofiro gran contento . E fucceife quefra di Il a p~co?
cioe alii 31. Gennaro dell' anno I6I5· Aile dJlu1
e!fequie concorfero. gr.an Per(on~ggi,e gran popO""
Io procurando molt1 d1 toccarne 1l corpo con le coro'ne, come ii farebbe a quello d'un' uomo fan to.
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P.MUTIUS VITELLESCHUS

P. MUZIO VITELLESCHI .

II_ R. P. Mu'Lro VrTELLESCHr nato in Roma alii
R. P. MuTius VITELLESCHUS Romre natus
2. d~ Decemb~e dell' ~nno 1565. infino dalla fua
IV. Non. Decembris MDLXIII. a pueriti& ipfa
Deo Opt. Max. in Societate famulaturum fe ~~ncmllez~a s ~ra obbb~ato con voto a Dio nofl:ro
vovit • Sed cum ejus pofi:ulatis propinqui re- Stgnore dt fervtrlo nella CompaO'nia . Ma facendo
molte difficolta i Parenti per la rperanza che avetifi:erent, quod fummos ilium in RonunL
vano d.i ~ederlo arrivare a Prelature cofpicue, feCuria honores adepturum effe credcrcnt , ad
ce egh ncorfo ad alcuni Signori Cardinali , e allo
Cardinales aliquot, & ad Gregorium ipfum
fteffo Pont dice Gregorio XIII. E cosi d'ordine di
decimumtertium confugit. Ex ejus authori- Sua Santid. fu ammeffo tra i Novizj della Cala di
tRte, cum annum vigefimum ageret, ad~
~nd~ea all_i I 5· d'Ag?fl:o del15 8 ~. Nd tempo
rinalem Dom um Prob:uionis fe contulit S.
de fum fl:udJ domando con gran fervore Ia Mifxvm . K:l.l. Septembris MDLxxxw. Cum ad fione d'Inghilterra • Ma non effendo fl:ato efaudiO:udia litterarum incumberet, Miffionem An- to, fu dopa alcuni anni applicato ad in[ecrnare in
glicanam aModeratoribus petiit. Voti com- Collegia Romano prima la Filofofia , e poi la Teopos non faCl:us aliquot poll: aonis in Collegia logia . Riufd cosi eccellente oratore, che il dotRomano Philofophicam, Theologicamque__., to Andre,! Vittorelli, al riferir del celebre Leone
doetrinam tradidit • In facris Concionibus Allazio, non dubito di paragonarlo a quei Santi
eloquent ia multum valuit; eumque peroran- antichi dicitori, e dottori Cipriano, Crifofi:omo, e
tem Andreas Vi .'lorellus,
.
tefte Leone Alla- Bernardo . Fu due volte Rettore del Collegia
tio, cum Cypriano, Bernardo , & Chryfo· Inglefe. Governo altresi que! di Napoli, e poi tutfiomo comparare non dubitavit . Anglica- ta. quella Provincia. Finalmente fu fatto Provinnum Collegium bis gubernavit, deinde Nea- ciale di Roma, e nella Congregazione VI. Allipolitano , atque univerf::e Prov.inci:r illi prx- fi:ente d'Italia,dal qual grado afcefe al fupremo del
fuit ; pofl:remo etiam Romanre . In Congre- Generalato eletto nella Congregazione Vn. alii
gHione VI. Affifi:entis Italia: munus fufcepit. 15. di Novembre del 1 615. Coopero molto a far
XVll· vera Kal. Decembris MDCXV· [ummus
si, che feguiffe Ia Canoniz 11..ione de' Santi Ignazio,
eft illi Societatis magiO:ratus commiffus. Ejus e Francefco Swerio, la B~atificazione di S. Franopera eff~aum efl:, ut inter Sanaos effent ce[co Borgia, e finalmente che fi veneratfero su gli
SS. Ign:ttius de Loyola, & Francifcus Xave- Altari iSanti tre Giapponefi come Martiri di Gesu
rius ; necnon ut S. Francilcus Borgia BeN.ti Crifi:o. Correndo a fuo tempo il primo ccntefimo
nomine appellaretur, S1nCl:ique tres Japones della Compagnia ordino, che dovunque fu[ero i
tamquam Chrifi:i M:trtyres colerentur. Fe- fuoi Religiofl lo celebrafsero con folenne rendiO:us eo jubente primus Societatis fecularis n1ento di grazie al Signore. E facendofi per queannus e{l habitus , ubicumque terrarum ef- fl:o effetto una gran fefl:a nella. Chiefa del Gesu di
fent Socii. Cumque ob eam caufam fumma Roma fatta riccamente apparare dal Card. Antoreligione, ceremoniaque facra in Urbe fie- nio Barberini, il di lui Zio Papa Urbano VIII. vi
rent, Urhanus ipfe VIII. ad Farnefianurn._, fi porto con gran comitiva di Porporati, e Signori
tem plum magnifice ab Antonio Card. Bar- a farvi orazione. Dal meddimo Somma Pontdiberino fui fratris filib exornatum fe contu- ce veni va fpeffe volte chiamato il P. Muzio col
lit • Ob innocentiam , & confilium ab ea- fopranome di Acgelo, a cagione della fua grande
dem Pontifice f uit [rep ius Angelus vocitatus .• innocenza, e prudenza . Corfe poi opioione prefLenitatis, dementia:, & manfuetudinis prre· fo di molti, che in premia della fua fingolar manmium fuiffe creditur, quod per annos tri- fuetudine, e piacevolez'l.a gli aveffe conceduto
ginta, quibus magiO:ratum geflit, omnia ei Dio Nofi:ro Signore un governo quieta, e tran·
profpere cefferint . Mortem quoque tran- quillo per lo fpazio di trent' anni, ne' quali fu St.Iquille , ac placide obiit v. ldus Februarii periore di tutt~ l'Ordine. Conforme a _quefi:o fu
anche la di lUJ morte, rendendo plactdamente
MDCXLV•
1' anima al fuo Creatore alii 9· di Febbrajo l'anno 164S·
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P.VINCENTIUS CARRAFA.

P. VINCENZO CARRAFA.

~I R. ~· VrN~EN,ZO CARRA FA nacque in Napoli
R. P. VINCENTIUS CARRA PA ex Fabricio
Andria= Duce, Mariaque Magdalena item_, alh 9· d1 Maggto I an no r 585. daD. Fabrizio Du·
Carrafa fa:mina religiofiflima natus' ell: Nea- ca d'Andria, e daD. Maria Maddalena ancor ella
poli vu. Id. Maii an no MDLXXXV. Cum Ec- Carrafa Dam~ d'una pieta fingolare. Per quanta
clefiall:icorum honorum fpem propoGtam ha- fo{fero grandt le premure del parentado d'inca·
beret, quos ob ingenium, divitias, & cogna- minarlo per l:t via Ecclefialhca alle fplendide Pretiones affequi facile potuiffet, in Societatem lature, che venivangli offerte 1 prefcelfe e()'li lo
adfcribi maluit IV. Non. Oetobris MDCIV. ftat~ umile d~ Reli_giofo nella Compagnia, e;wm~
undeviginti circiter annos natus . Bis ad ju- do m effa all! 4· d Ottobre dell' anno 1604. fece
due corG di Filofofia nel Collegia Napolitano , e
ventutem in Neapolitano Collegio Philofophid. doetrin~ imbuend am adhibitus . Quin- per cinque anni fu Maefl:ro de' Novizj. Fu inol·
tre Rettore del fopraddetto Collegia, Prepofito
quennium poll:ea Tyrones ipforum MagiTI:er
di quella Cafa Profeffa, e final mente di tutta :mcor
fa,c:tus exercuit: Infequentibus annis Collela Provincia. Dovendofi tenere l'ottava Congre·
gium Neapolitanum , Neapolitanam item
gazion Generale nell' an no I646. fu deputato effo
Profefforum Dom um, Provincia.mq ue ill am
per uno degli Elettori, ed alii 7· di Gennaro fu
univerfam adminill:ravit. Cum comitia Ropreferito ad ogn' altro con e{fere promo!fo al
mre habenda e!fent futfragator deleetus, & fupremo governo della Religione. Inlino dal la
in iifdem comitiis Pntpofitus Generalis crer,- fanciullezza comincio a dillinguerfi con una {intus efl: vn. Id. Januarii MDCXLVI. A prima golare purid di cofl:umi , eff~ndo comunemente
retate ufque ad extremum fpiritum enituit chiam ato col nome d'Angelo in carne, e vi fu chi
in eo fingularis integritas , &. innocentia; lo vidde circondato di fplendori mentre ricevcva
ita ut vulgoAngelus inter homines nomina- il Santifli 1110 Sagramento • Fu anche molto ded ito
retur. ~d1m, cum puerulus ad facrofan- all' orazione, il qual dono feppe egli molto bene
~um Chnlli Corpus fufcipiendum accede- unire con la morti6.cazione, tormentando fe fteff~
ret, inufitato fplendore prlefulgentem fe vi- con ogni {orte d'aullerita. Fu offervante d'ogni
diffe ilium tefl:ati funt . Summum etiam in minima regob., ed inGeme zebtore fevero in efico fuit De urn ora.nd i, & corporis caftigan- gere cio dagli altri; e quantunque foffe tanto lupedi fiudium . Difcipl inx domefticx ei fem- riure di grado, precedeva non per t:tnto col fuo
per antiquiflima cura fuit. ~amvis digni- efempio a qualfivoglia fuo fuddito. Q!.anto foffe
tate antecederet tam diligf>nter leges ob- pieno di carita verfo il proflimo lo diede fingofervabat , ut vel innmis exemplo effet • larmente a vedere, quando effendo travagliata
~:un etfet in e~enos mifericors tunc paRoma nell' an no 1649· da una graviffima carefria
lam fa.:tum ell: maxime, cum in fum111a an- fofiento egli. per lo fpazio di due meG alla. Porten&mre caritate per duo) menfes mendiculo- ria della Cafa Profeffa molte migliaja di poverelli
ru~ rnultis mtllibus ad januam Domus Pro- [omminillrando lora il vitto ogni·giorno di profe!f~ Rotnanre quotidiana ciba.ria manu fua pria mano, e rif1:orandone allo fteffo temp~ le aniipfe prrebuit, divinoqu eti;un y~rbo ill~s me coll'alimento della divina parola. E1fendo popavit. Eadem pofimodum turba 111 Ponti· [o:ia a quefta gr:m moltitudine affegnato per abitlficias Lateranenfes £des dedueta, nullum zione il Palazzo Papale· Lateranenfe, non Iafcio
fcre intermifit diem, quin illuc una cum quafi rnai paffar giorno, che col~ oon ~ccorre~~
Sociis accurreret; cala.mito!Ifquc illis homi- con alcuni de'fuoi Religiofi a fervlr que1mefchtm
nibus tamquam famulus mmifiraret, eorum all a men fa, udirne le confeflioni, e porger !oro Ia
confefliones audiret , iifdemque Eucharill:i- comunione, maflimamente fe infermi. Per un cosl.
cum panem impertiretur: ~!~ ex corpo_ris continuato difaaio contra«e una grave malattia,
defatigatione in morbum mctdlt, eoque m- da cui fi.nalment;:,e opprdfo, tutto defiderofo, e inA
tra paucos dies magno ca:Iefl:is Patrire de~: narnorato del Paradiio ando, come piamente fi
derio flagrans confumptus eft vr. Idus Junu fpera, a godcrlo agli 8. di Giugno dell' an no meMDCXLIX· Mira qu<r de illo narrantur videri
defimo I649· Le cofe fopranatural.i,, e _fl:raordinapotfunt apud eos, qui de illius vita, & mo- rie, che di lui {i narrano potfono p!U d!ltefamente
legaerfi preffo di quelli, che di propofito ne hanrjpus accurate fcripferunt •
~
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p, FRANCISCUS PICCOLOMINEUS.

P. PRANCESCO PICCOLOMINI.

R. P. FRANCiscus Lrelii Piccolominei Trajana: Domini, & Agnetis Piccolomioe<e filius
Senis natus ell: rv.Id. Ottobris, five potius
xr. Kal. Novembris ob Kalendarium illo anno aGregorio XIII. corretl:um, ejufque correaionem fiatim in Etruria promulgatan-w
anno inquam MDLXXXII. & in Societatem receptus vn.Kal.Februarii MDC. Cum in Collegia Romano Philofophiam adolefcentes ad fe
concurrentes doceret,auditorem habuit Ven.
Dei Servum Joannem Berchm:mnum • Cum
Theologi:tm~ f.--epius pofiuhvit in remotiffimas Indi;r regiones mitti Evangelii apud
barbaros prredicandi causa . Ut proficifceretur P. Mutius non folum veni1m non dedit,
[l!d apud fe fungi Secret:trii generalis munere ilium voluit. Eumdern non ita multo
pofl: duabus, qua: tunc erant in Sicili:t, Provinciis Vifit atorem pra:fecit • Inde autem
reverfus Collegium Romanu n , Romanamqlle Provinci:tm, Nc:apolit::tnam, Mediolanenfem, ac Venetam gubernavit . Creatus
et1 Generalis xu. K~J. Januar.MDCXLIX· Cum
in eo dignit1tis gradu collocatus effet , magis , magifque animi excel!!, atque invitti
rabur perfpettum ell: • Cum potentioribus
refifl:endum eifet animo fra.ngi, aut debilitari numquam folitus. Cum virtutibus ca:teris erat pra:ditus, tum religiane fumma,
& patientia ftngulari. Hujus tunc maxime
dedit fpecimen cum p:tulo poO: initum magifhatum gravi!Timis calculi doloribus excruciatus gratias immortali Deo continenter
ageret) peccat:t r~pius unoquoque die confiteretur, & quotidie cibum EuchariO:icum
C'flperet . Imminente j1m morte San[tiflimum
ChriO:i Viaticum. genibus humi nixus accepit , palamq ue tefl:atus e!l:, in omni publici
muneris procuratione nihil fe prreter Dei
voluntatem, divinamque glori1m fibi propaGtum habuiffe • ~a erat animi fubmiffione vetuit, ne fua effigies una cum ca:teris
aliorum Generalium extaret . Maximo dolarum cruciatu confeelus diem obiit :xv. Kat
Snlii MDCLI·

I_l R .. P. FRANCI':sco P_IccaLOMINr figliuola di
LelJO St~nore ~e~la TraJana, e di Agnefe pari·
mente PtccalOlmOl nacque in Siena l'anno 1582.
alii I 2. d'Ottohre ~ 0 per meglia dire a' 2 2. per erferfi fatta in q uell'anno la riform:l del C1lendario,
e fu?ito pubblicata in Tofcana. Fu in ed. affai giovamle ammeffo nella Compagnia alli 26. di Gennaro dell' anno r6oo. Nel mentre, che fu Lett a re
di Filofofia in Collegia Romano ebbe per difcepolo il Ven. Servo di Dia Giova nni Berchmans.
PafsandG poi i vi medelimo all a Cattedra di Teologia s'infervoro nello zelo dell'anime per modo
tale, che richiefe d'efser mandate alle pili remote
parti dell' India per predicare l'Evangelio a quei
Barbari • Il P. Generate Vitellefchi )non che non
confentirglielo ~ lo fermo anzi per fuo Segretario.
Indi a non molto lo fped1 Vi uta tore in Sicilia , la
quale di quei tempi dividevafi in due Provincie.
Ritornatofene gli fu dato il governo del Collegia
Ronuno, e di mano in mano quel della Provincia
Romana, della Napolitana, della Milanefe, e poi
della Veneta . E da quet1' ultimo fall all' univer'fale di tutta la Religione eletto nella Congregazione nona alli 2 I .di Decembre del I 649· In queO:o gr:1.do diede fempre contrafsegni maggiori, e
di prudenu,e d'intrepidezza d'animo fpecial mente in occalione di doverfi opporre anche a Perfonaggi di fuggezione • Tra gli altri fingolari pregi
fu dotato d'una fomma innocenza, e d'una pazienz~ eroica. ~etta virtu ebbe tutto il campo d'efercitarla, allorche poco dopo prefe lc redini del governa, incomincio ad efsere tormentato da un'
acutiffimo dolor di pietra • In mezo a quegli fpafimi benediceva continua mente il Signore. Ogni
gicrno fi confefsava piu volte' nelafciava nui di
ricevere la Santiffima Comunione. Portatagli quefta per viatico quando fu vicino al n~orire , Gpro~
flro ginocchione, e protefioffi ava~u al.fuo Dw_d1
non avere mai avuta ne' fuoifuperwratl altra. m1ra, .
che di piacere a lui , e fare l:t fua fantiffima volonta. Per ultimo compimento della fua grande
umilta lalcio detto, che non fe gli poneffe il ritratto come fi fuol fare agli altri Generali, riputandofene affatto immeritevole. Finahnente sfinito
dalle trafitture, che gli re'=avano i fuoi dolori fi riposo nel Signore alii 17. di Giugno dell' an. I0$1·
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P. ALEXANDER GOTTIFREDUS.

P. ALESSANDRO GOTTIFREDI.

R.P.ALEXANDER GoTTrFREDus Romre na-

Il R. P. ALESSANDRo GoTTIFREDI nacque in

tus v.Non. Maii MDxcv. diu multumque ob~

R?~u a~ 3· di Maggio dell'anno 1695. Voleodo-

fifi:entibus Parentibus ne religiof~ inllitutum
vit~ caperet, nugnorumque fibi honorum
fpem in aula Pontificia afsequendorum prxcideret, aPaulo V. Pont. Max., qui eum ad
facrum B1ptiflni fontem fu[ceperat, impetravit, ut illis invitis in Societatem admittrretur IV. Kal. Maii MDCX. Paucos tamen
poll dies eorumdem rogatu experiendi animi causa in Mariani Cardinalis Perbenedetti
a:de<> deduelus ef.l:. Vertun ha-c etiam pugna
fuperwr adS. AnJrere Domum remigravit,
cui difcedenti })urpuratus ille hofpes: Vade
ag:, inquit, fiticiter ad Societatcm ~efo,
cu;us Tu futurus es olim Pr~&pojitus Generatis. Poeta, atque Orator infignis ell habitus. Philofophiam , & Theologiam in Collegia Romano profeffus efl:. Ejus opera ufus
Cardinalis Ludovifius ad Hibernorum Collegium infl:itutis optimis temperandum. Eum
P. Mutius Vitellefchi Secretarium declaratum in confiliuro adhibuit. Pofi:ea Neapolitana.m, Belgicafque Provincias ViGt tor lufl:ravit, Roman~ demum cura ei demandata
efl:; quam ille potefi:atem cum gereret, Societ?.tis univerfre Prrepofitus Generllis effeCl:us efl: anno MDCLII. xn. Kal. Februarii •
Vir frug:lliffi mus, atq ue parciffimus; obfoletiore induebatur vef.l:itu; fomno horas perpaucas, facris con'llnentationibus, & precibus plurimas confumebat • Etiam cum imperandi jus ac potefl:atem haberet fummam,
legibus quantumvis minimis, atque Iofi:itutis maxiroe omnium obtc:-mperabat. Laborum erat avidtts atque appetens, ita ut vel
noele intempe!'h ad confelliones audiendas,
prrefertim graviter ~grotantibus quibuslibet,
& ubi vis pr~fto efset. Paulo pofl: qnam magifhatu m inierat in mortiferum morbum incidit, intraque qu~nquage!inmm diem, qua?1
Societatem adn1tmfi:rare creperat, Romx m
Domo Profefsorum deceffit IV. I d. Martii
MDCLII·
,

g~t 1 fu01 Gen it?r.i frafl:ornare il fuo Gmto difegno
d1 renderfi Reltg10fo, per il defide,ria, che aveva~
nodi vederlo avanzato ne' gr:tdi pili cofpicui della Prelatura, fece egli ricorfo al Sommo Ponte£ce
Paolo V. che l'aveva gia tenuto a Battefimo, per
e~ere at~Hneffo co~tro lo~o voglia nella Compagnta. L ottenne allr 28. d Aprile dell':mno 161o.
N~lladim~no paffat! ap~ena pochi giorni, per le
reiterate 1fl:anze de fu01 fu mandate in Cafa del
CaTd. Mariano Perbenedetti, affinche meglio re~
fl:affe provata Ia fua vocazione; ma portandoG
effo con gran valore anche in quello nuovo cambattimento, fe ne ritorno indi a poco vittoriofo
alia Cafa di S. Andrea, dicendogli quel (1Viffimo
Porporato nell' atto di rimandarlo : Artdatevm~
pure allegrammte alta Compagnia di G'cstt, di cui
forcte un d; Generate. Divenne valente Oratore,
e Poeta; e leffe pubblicil.mcnte Filofofia, e Teologia nell' Uhiverfita del Collegia Rom ano. Di
lui principalmente fi prevalfe il Card. Ludovifio
nel prefcrivere le leggi al Collegia Ibern efe da fe
fondato . 11 P. Muzio Vitellefchi lo prefcelfe per
fuo Segreta.rio . An do poi Vifitatore :lila Provincia di Napoli; e a quelle di Fiandra. Ultimamente fu Provinciale della Romana, e da quefl:o im~
piego fu promoffo al governo fupremo di tutta la
Compagnia nella Congregaziane decima alii 21.
di Gennaro dell' anno 1652. Fu infigne la di lui
afHnenza, e geloGa della fanta poverti. Perloche
u(!va vefl:imenti affai logori. Delle ore della notte poche ne concedeva al ripofo, e molte ne fpendeva nel meditare , ed orare . Non folo di buona
voglia , ma ancora' con defider io s'addoffava delle
fatiche per h faiute fpiritu ale del proffimo; di maniera che in qualfivoglia ora ancor di notte Gportava fttbito dove era chia mato per udire le confellioni degli ammalati . Poco dopo d'aver cominciato a governare s'infermo mortal mente, e dentro i1 cinquantefimo giorno del fuo Generalato
nella Cafa Profeffa di Roma termino f.1ntamente
Ia vita alii 1.2. diMarzo delr6s2.
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P. GOSWINUS NICKEL.

P. GOSWINO NICKEL.

R. P. GosVVINUS NrcKEL patria Juliacenfis
n:uus efl: Kat. Maii MDLxxxu. Anno autem
MD CIV. in Sociorum numerum aggreg:ttus .
In Academia Colonienfi Philofophica doCl:rina·erudiendi adole[centes in ejus di[ciplin am
funt traditi ; ubi etiamliterarum fiudiis prre(eCl:us eft • Duodecim annos continuos difficillimis Reip. temporibus ob recrude[centia in iis regionibus bella Rheni iMferioris
Provinciam rexit. Bis ad Comitia generalia
Romam venit . Ibi a Congregatione nona
primum, & decima fecundtun Germ anire Affifl:ens efl: f.<tCl:us. P. Francifcus Piccolomineus
in morte fuo illum muneri fucceder e Vicarium juffit verba hrec in fcriptis relinquens.

Il R.P. GosvvrNo NICKEL fu nativo di Giuliers,
dove venne alia luce il prima giorno di Mao-rrio
del158 2:, e ne,l I~04. fu afcritto alla Compag;ia.
Nella Umverfita d1 Colonia fu pubblico Lettore
di Filofofi~, e v~ fu ~refetto ancor degli Studj.
Dop~ vaq Sup~n~rati, dodici anni continui governa la. Pr?vmc1a d~l Reno inferiore in tempi
molto calanutoG, a cagtone delle cruerre, che s'inafprivano in quelle parti. Due vohe venne di Germania alle Congregazioni generali; e nella Nona
vi fu eletto Affifl:ente, effendogli ancor conferma.to nella Decima un tale ufficio. In q uefl:a medefima aveya fofl:enute le parti di Vicario Generale
lafciato in morte dal P. Francefco Piccolomini con
tali form ole nel fuo viglietto: Raccomando la ComSocietatem ci commendo , quem Vicarium no- pagnia a quelto, ch' iCI nomino per Vicario, e quale
mina, & judico juratus aptijjimum. xvr. au- con giuramento ajftrmo ddjlJmare pitl d'ogni altro
tem Kal.Aprilis anno MDCLIT_. fummus ei dl: a propojito. Durante Ia fieffa Congregazione doSocietatis magifl:ratus mandatus • Charus po il breviffimo Generalato del P. A leffandro
Principibus viri~ fuit, Sereniffimis protfer- Gottifredi fu egli follituito alli 17. di Marzo del
tim Duci Neoburgico, & S. R.I. Septem~ 1 652. Fu perfona molto grad ita a di verfi Principi,
viro Archiepifcopo Colonienfi, qui ejus ope- e fra gli altri a! Duca di Neoburg, e all'Arcivefcora, & confiliis utebantur plurimum . Alexan- vo Elettor di Colonia preval endofi q uei Serenifder quoque Vll. Pont. Max. cum ad Tra~1um fimi Signori del di lui conflglio, e della di lui opeRheni Apofl:olicus effet Nuncius, eum cha- ra in molte cofe . Anche Aleffandro VII. fin da
rum habere creperat • Eodemq ue etiam po- quando era Nunzio in Colonia conceputa nc avefl:ea familiariter ufus efl: cum S, R. E. jam va un alta fl:ima: Gliela mantenne gia Cardinale,
Cardinal is & Innocentio X. a Secret is effet; e Segretario di Stato del Pontefice Innocenzo X.
cumque Cbrifl:i Ecclefiam Summus Pontifex Affunto finalmcnte al Trono del Vaticano tanto
rrubern:tret ; ut vere, ac merito Card.
Palla- lo fa vorl, che per fuo riguardo s'interpofe affinchc
o
.
vicinus hoc dixerit, eum prreclanffimum de nuovamente foffero ammeffi i Religiofi della_.
[e judicium Socierate univerfa, ab exteris Compagnia nelle Citta della Sereniffima Repubblica Veneta, come fegui . Onde con ogni verid
Magnatibus , & Magnatum maximo reportaffe , Ejus certe Pontificis pr.didio ill ud af- pote afferire il Card. Sforza Pall avicino efferfi il
P. Go[vvino conciliate un fommo credito appreffo
[ecutus efl:, ut iter urn Socii in U rbes Serenifla Religione tutta , appreffo a Principi efl:eri, e
[I;nre Venetorum Reip. reciperentur. Pauapprdfo il Maffimo tra' Regnanti . Fu [empre..._.,
pertatis Evangelicre, quam pro Chrifl:i nomi- amantiffimo della Poverti Evangelica preferita gii
ne :tvita: nobilitati, ac divitiis prretulerat, mada lui aile ricchezze, e nobild. di fua caf.1., e fopra
xime fi:udiofum fe pnebuit; deque ea virtute quefl:a virtu fcrifse una molto dotta Lettera Cirlnculentam epifl:olam ad Socios edidit. De colare . Q!_antunque per l'addietro fofse fl:ata ben .
religione, animique magnitudine, quamquam nota Ia di lui pied, e fuperiorid. d'animo, magantea compertum fuerat, tunc tamen ~o ma- P"iormente l'una, e l'altra comparve nella fua ultirris eminere vif.<e funt, cum diuturno confli- oma, e luno-hiilima infermiti: Sopportolla con maEtatus morbo non fulum ejus molefl:iam, do- ravigliofi-t0rafsegnazione, volendo afcoltare ogni
lorefque a:quo animo perferret, verum etiam o-iorno Ia f.·1.0ta Mefsa, e ricevervi Ia Comunione,
quotidie, & Sacerdotem divinam rem facien- lhnalmente tutto attuato nelle cofe del Cielo piatem audiret , Eucharifl:icumque panem arci- mente {i crede, che andafse a goderlo in cmnpaperet. Animum itaque unice ad beatam im- ania del fuo Autecefsore $. Ign::~zio chiamatovi il
mortalitatem intend ens il lam confecutus dfe ~h medefimo della di lui fefl:a alii 3 r. di Luglio
~ic creditur fdl:o ipfo S. Jgnatii die, quem
f~mp~r fanae religiofeque coluerat morte del 1664. ·
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XI.

P.JO:PAULUS OLIVA.

P. GIAMPAOLO OLIVA.

R. P. Jo: PAU LUS OLIVA Genueniis, cujus
Avus, & Avunculus Sereniffimi Duces Reipublicre fuerant, natus eft IV. Non. O~o
bris MDC. fextoque decimo a:tatis :mno Roma: ad Societatem acceffit. Confe.:to humaniorum litterarum, & graviorum fl:udiorum
curricula adjunClus Socius efl: primum Domus ~rinalis Retl:ori Tyrones Ordinis ad
rel igiofas leges infl:ituenti; deinde P. Francifco Piccolomineo Sicilienfium Provinciarum Collegia perlufl:raturo • Decennium_,
S. Andrere Domum ipfam rexit • Semel &
iterum pollea Collegium Germanicum adminiO:ravit. Ad plures Italire civitates magna cum ingenii , & eloquent ire laude de divinis rebus verba fecit • In Pontinciis vero
.i£dibus de fuperiore loco Concionator Apofl:olicus dixit coram Innocentio X. Alexandra VII. Clementibufque IX. & X. , quo in
munere verfari, etiam cum fummum Societatis magifl:ratum obtineret,perrexit. Gerere
autem ilium ccrpit cum Vicarius Generalis
P.Gofvvino Nickel fuccefsurus eft faC\us vu.
Id. Junii MDCLXI. fucceflitque illi Prrepofitus
jam Generalis prid. Kal. Augufl:i MDCLXIV.
Ejus diligentia fa~..ctum efl:, ut S. Francifcus
Borgia aClemente X.in SanClorum numerum
referretur; San.:tique Stanislai cultus amplificaretur . Vitam ufque ad extremum fpiritum integerrime , innocenti fS imeque egit .
Ad plures horas quotidic Deum orans, & in
Di vinis rebus defixus perfl:abat . Corpus quoque verberi~us excruciabat, aliifque fuppliciorum generibus afiiciebat. Erat in eo viro
fum mum ingenium , animus excelfus, atque
magnificus,magnus rerum ufits, ac pra:ftans in
omnibus rebus prudentia, ob eamque caufam
non folum apud Romanos Proceres, San~ct~
que Roman<r Eccldi:r Cardinales, fed etilm
apud exteros Principes viros authoritate, &
gratia multum valuit . Mult~ ab eo egregie
fcripta in vulgus funt edita , eximiamque
illius dothinam declarant. Obiit Rornre in
Domo Probationis S. Andre~ vi. Kal. Decembris MDCLXXXI,

II R. P. GIAMPAOLO OLIVA Genovefe

i di cui

~val~, e Zio llllterno erano fi ati Dogi 'di quella

Ser~n1ffima Repubblica, nacque al li 4· d'Ottobre
dell annor6oo., ed entro nella Compagnil in Ro-

ma l'anno decimoCefto dell' eti fu:1. Finito il corfo
delle lettcre um :1ne , e delle fcienze fu affeon8.to
per Compagno al Rettore del Noviziato di S.Andrea nel ~rin ale, e fuffeguentemente al P. Francefco Piccolomini, che dovette and:1re Vifitatore
in Sicilia. Dopa cio per dieci intieri an ni fu Maefiro de' Novizj, e infiem Rettore della meddima
Cafa di Probazione , ove era. egli fi ato educato .
Due volte governo il Collegia Germanico, e Ungarico. Predico altresi in varie Citti d'ltalia, e
maffimamente in Roma con grande applaufo. E
con un fimile gradimento fu udito da quattro
So i~lmi Pontefici Innocenzo X. Aleffandro VII. e
da. i due Clementi IX. e X. mentre fu !oro Predicatore nel Palazzo Apofl:olico, quale irnpiego
ritenne ancora in tempo del fuo General ato. ~e
fio fupremo govemo l'ebbe egli nell' undecima
Congregazione Generale, nella quale fu eletto
Vicario del P. Gofvvino Nic kel con la futura fuccefiione alii 7· di Giugno del166t. fucced endogli
effettivamente a' 3 1. di Luglio del 166-t- Tra le
core , chc ottenne una fu la Canonizazione di San
Francefco Borgia, e l'altra J'ampliazione di culto
a S. Stanislao Koftka, che allora era folamente_,
Beato. Fu Reiigiofo d'una fomma puriti di cofiumi; piu ore del giorno {i tratteneva in orazione
con Dio, e con afpriffime penitenze tormentava
il fuo corpo. Era foggetto di ftraordinaria capacita, di malta prudenza, e gran pratica, d'un' animo inalterabile a qualfivog1ia·evento, o avverfo,
o profpero. ~efte qualid fingolari ficcome lo
refero fommamente amabile a' fudditi, ed inferiori, cos! gli conciliarono un' alta fl:ima non folo
in Roma appreffo i maggiori Perfonaggi , Porporati, e Pontefici, ma eziandio appreffo di Sovrani
firanieri, i quali aderi vano bene fpeffo a' fuoi pareri. Daile molte Opere da lui date aile fiampe
fi puo fare il giufto giudizio dell~ fua .el?gu~nza,
e dottrina. Termino fantamente 1 fu01 gwrm nella C:1fa del Noviziato diS. Andrea a' <J6. di Novembre 16i 1.
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XI I.

X II.

P. CAROLUS DE NO YELLE.

P. CARLO DE NO YELLE .

R. P. CAROLUS DE 'NoYELLE Bruxellis naIl R. P. CARLO DE NovELLE nato in Bruffelles
tus efi v. Kal. Augufii MDCX v. In .Societatem a' 28. di Luglio dell' an no 16 I 5. Si dedico al Siadmilfus menfe Oct.ob. anno Mocxxx. Pofi- gnore nella Compagnia nel me[e d'Ottobre dell'
quam in eo occupatus fuerat, ut an nos plu~ anno 1630· Dopo d'effere fiato impiegato lunres PrrepoGtorum Generalium epifl:olas exa- gamente nell' uffizio di Sofl:ituto del Segretario
raret, Affifl:entis Germanice munus unum &. Generale, fu per ventun' anno Affifiente di Gerviginti annos fufl:inuit • ~im laudabiliter mania. ~anto lodevolmente [ofteneffe un tal
vel illud argumento efl:, quod P. Jo. Paulus carico, da quefio fi puo agevolmente congetturaOliva. jam inde ab inito Magi!hatu , eum re, che il P. Gio. Paolo Oliva fin da' primi anni
ftbi Vicarium po!l: mortem futurum delege- del fuo governo lo nomina nella fcheda per fuo
rit • Hac vero jam infl:ante non folum illi futuro Vicario . Ritrovandofi il detto P. Oliva
eam procurationem commifit, fed in locum vicino a morte non folamente perGfie in quequoque fuum illum fubfl:itutum iri pr:cdixit. fl:o volere, ma di pitt chiaramente prediffe, che
Ut prrediftum fuerat ita cecidit cum in Con- il P. Carlo gli farebbe fl:ato fucceffore nel govergregatione xu. nulla interpofita mora' & no atfoluto della Compagnia • E cos! avvenne
fuffragantibus plane omnibus Prrepofitus Ge- di fatto, quando quefl:i nella Congregazione xu.
neralis efi renunciatus m.Non.Jul.MocLxxxr. ebbe al prima fcrutinio tutti i voti favorevoli,
In illo dignitatis gradu nihil de prifl:ina con- fenza che ale uno ve ne mancaffe, e cio fu a' 5.
fuetudine mutavit; verum quicguid aut le- di Luglio del 168 I. Pervenuto a q uefl:o grado
vationi, aut honori eff(polfet , ufqueguaque di fuperiorita non fece egli mutazione veruna
rejecit • Nul.la corpor.is laffitud.o, aut infir.- circa Ia fua perfona , rna fi dimofl:ro in tutto aliemitas imped1mento fmt, quommus domefti- no da cio che aveffe potuto recargli onere, e
ca qua:vis pr:cfcripta fervaret , & ad mult:un comedo . Ne per fiacchezza di forze , ne per
noCtem vigilaret partim Deum precans , ac debolezza di faniti fi difpenso giammai da qualvenerans; partim de rebus cceleftibus cogi- fivoglia min uta olfervanza, paffando anzi molte
tans . Manfuetudine, & dementia erat fum- ore della notte in fare delle meditazioni , ed
rna, ita ut male de [e meritos beneficiis affi- orazioni di piu. Era tale la di lui manfuetudine,
ceret • ~_icq uid ad verfi illi accid it feges, ac e piacevolezza,che rendeva bene per male. ~al
materies virtutis fuit. ~~ quidem admira- che contrarieta occorfagli fu per lui occaficne, e
bilis perturbationum fedauo ex externa ipfl materia di gran virtu. Tutto l'amore, e premura
oris, ac vultus fpecie perfpiciebatur. Unica l'aveva per la Compagnia. Per modo tale, che
erat ei de Societate cura, rogatufgue ali- pregato in un certo emergente d'interporfi a faquando , ut familire fure clariffima= incommo- vore della fita nobiliffima Cafa rifpofe di non aveda quredam deprecaretur, negavit fe propin- re al mondo altri parenti fuorche i fuoi Religiofi.
quos habere alios, quam homines Societa- Con la fua modefl:ia, e urnilta !i refe molto gradito
tis. Ob modefiiam, verecundiam , fingu- a Perfonaggi, e Signori di qualiti. E per tali prerogative foleva farne encomj il Ven. Servo di Dio
laremque animi fubmiffio~e~ mag?a in g~a
tia apud Magnates , & Prmc1pes v1ros fu1t • Innocenzo XI. chiamandolo fovente col nom~
Ob eafque virtutes a laudatiffimo viro Ven. d'Angelo del Signore . L' ifielfo fovrano PonteSer. Dei Innocentio XI. laudari folitus , An- fice udita che n'ebbe la morte la compianfe con
gelique nomine .identidt>m appellatus. ~em · lagrime , e diffe effere fiato lui un Soggett_o ' a
etiam cum de e)US morte alhtum elfet llla- cui appena in tutta la Religione farebbefi potu~
crymatum fuiffe memorice proditum ell , to trovare eguale, o fimile. Segul quefl:a ~el
quod talem extitilf~ ~irum. dic~ret, ut ei la Cafa Profelfa di Roma alli 1 :.;~. Decembre 1anpar in Societate pom alws vrx qLufquam pof- no 1686.
fet. E vita exceffit in Romana Profelforum
Domo prid. Idus Decem b. anno MDCLXXXVI.
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P. THYR:SUS GONZALEZ.

P. T IRS 0 G 0 N Z ALE Z.

R. P. THYRSUS GoNZALE7. SANTALLA Ar- J II_R· P. TIR.so GoN'lALE7. SANTALLA ehbe per
gantre in Regno Legionenfi natus ell: v. Kal. I atna Ar~a n~a Luogo del Regno di Leone in IfpaFebruarii MDcxxu. Anno autem MDCXLII. gna natov1 a 28. d1 Gennaro de.l 1622. e fi conprid. Non. Aprilis fe in Societatem dicavit • f~cro _al Divi~o fervigio nella Compag~ia alii+
Cum in Salman tina Academia Theologiccr di- d Apnle del~ anno 1642. Elfendo egli pubblico
fciplina: publicus e!fet Doctor, menfibus iis, Profeffore d1 Teologia neli'Accademia di Salctq uibus intermittebantur dochina: ll:udia Ia- man,ca tut~~ il tempo delle vacanze l'impiegwa
borem ille omnem in facris Miffionibus im- ~ell efemz10 delle_fante Miflioni in varie parti di
pendebat , quibus vigintiquinque peramplas Spagna, effendo arm·ato a coltivare con effe venHifpanienfes Dicecefes percucurrit. Tam.._, tiquatt.ro ben~ampi~ DioceG.Il fi·utto fu sl copiofo,
uberem inde fruttum animarum capiebat, ut che gh era d1 mdbero afcoltare non folamente di
non interdiu folum, fed eti:tm noCl:u pec- giorno, ma ancora di notte i penitenti, che a lui
cata fua confiten tes audire illi neceffe fue- in gran folia ricorrevano per confeffarfi . In Sivirit • Hifpali ufque eo animas civium per- ~lia fece tal commozione, che dovendofi rappremovit, ut qui comicas fabulas daturi erant, lentar le Commedie, quei, che ne avevano la ctlab inccepto defiiterint, Evangelicoque Ora- ra, non fol0 defiil-erono da q uel penfiero, ma per
tori ultra Theatri claves det ulerint • Per impoflibilitarfi a piu farle, and:uono fpontaneaidem tempus Maometluoorum permultos ad mente a portare le cbiavi del Teatro in mano del
veram Chrifii Religionem traduxit, ad quo- Mifsionario. Con quefia occafione converti un
rum errores coarguendos egregium etiam. . . gran numero di Maomettani alia Fede; e comcommentarium confecit: Cum ob eam cauf- pofe un malta erud1to trattato, ave fi confutano
fam in Africam trajicere conftituiffet, Ro- i !oro errori . Per defiderio di g<1adagnarne di
m:mis extemplo Comitiis intereffe juffus ell:, piu fl:ava in penGero di paffarfene in Affrica. (~an
in quibus fummus ei ell: Generalatus honor do intimata Ia Congregazione decimaterza, fu egli
mandatus pridic Non. Jul. an. MDCLXXXVII. dalla fua Provincia prefcelto per uno de' Deputati,
S. Jcrnatium Loyolam, cujus ipfe fucceffor che dovevano portarfi in Roma ad eleggervi il
Du;decimus numerabatur, pie , f.mCt eque Gener~1le . Ma l'elezione cadde appunto foprL
in prim is coluit ; ob eamq ue caufam elegan- di lui il di 6. Luglio I ()87. Fu divotifsimo dd Pa·
tiffimurn illi, magnificentifiimumque Sacel- tri:lrca, e fuo Anteceffore S. Ignazio, facendogli
lum in Farnefiano Templ0 extruendum cu- percio erigere una fontuofa Cappella nella Chiefa
ravit. lEd iculam infuper ad feptimum ab del Gesu di Roma; ficcomt volle, che G rifiauUrbe bpidem refici, ornarique jufsit, ubi ra{fe una Chiefetta pofl:a fuori di detta Citta fette
SanCtus idem Parens Chrifl:um Jefum fef~ · miglia, in memoria d'effere ivi comparfo Crifl:o
alloquenrem confpexerat. Aliud item Sl- Noftro Signore al medefin:1o Santo Padre ·. Un' alcellum eo aufpice S. Aloyfio Gonzaga: dedi- tra malta nobile Cappella fu parimente fabbricacatum ell: in Ludovifiana S. Ignatii lEde, ubi ta a fuo tempo nella Chiefa di S. Ignazio in on o(tcrum Angelici Juvenis corpus ell condi- re di S. Luigi Gonzaga, ave ripofano Ie di lui fatum , Sancti denique Stanislai Kollkcr cu- gre ceneri . Ordino altresi che Ia fianza abitata da
biculum in monte Q!_irinali religiofum ha- S. Stanis lao Kofika fi tenelfe in venerazione, e_,
beri cceptum . Ortbodox:r fidei defendend:r convertita foffe in un Santuario. Fu molto zelanfummo ll:udio tenebatur. ~apropter Janfe- te della Fede Cattolica non folamente impugnannianam ha:refim non folum ipfemet libris do effo in ifcritto l'erefie, che all or correvano, ma
editis refutavit , fed a fuis etiam oppugnan- procurando eziandio, che H fimile faceffero i fuoi.
dam curavit. Magna animi confl:antia fuit Era fuperiore ad ogni rifpetto umano, ed era di
prcrditus, cui re_i in~icio.efi diutur?a c~rpo cuore generofo, e magnanimo, Ia qual virtu magris infirmitas fip1entiflime, ac fort1ffime to- criormente fjJicco negli ultimi anni della fi1a vita,
le rata . ~o morbo tandem oppre!fus vita quando fu molefiato da una lunghifsima infermid,
ceflit in Romana Profeiforum domo vi. Kal. dalla quale confumato fe ne pafso,come crediamo,
alSignore alli~7.d'Ottobrel'anno 17Q$•
Novembris MDCCV,
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XIV.

P. MICHAEL ANGELUS TAMBURINUS.

P. MICHELANGELO T AMBURINI.

R.P.MrcHAEL ANGELUs T AMBUIUNus Mutinenfis Et11i, qui hodie vivit, D. Fortunati
S. R. E. Cardinalis am plifiimi Patruus nat us
v.Kal. Oetob. MDCXLVIII. Societati fe addixit
xvn. Kal. Februarii MDCLXV. Optimis jam
artibus prreditus, & in fcientire fiudiis , co·
gnitionifque verfatus Bononix adolefcentes
in Philofophia erudivit fexennium , Manture
vero in Theologia annos totidem • Poil Collegia Mantuanum, & Mutinenfe fapienter
adminifl:rata toti etiam Venet:e Provincire
prrefuit. Cum Romam Raynaldus Cardinalis Atheflinus veniret , eum fibi in rebus
Theologicis conflliarium, & in itinere com item depopofcit, 1mgnamque in eo munere
doetrinre, & fclpientia: laud em adept us eft.
R everfus in Provinciam quatuor poll annos
in Urbem remigrare juffus, ubi Pater Thyrfus Gonz:dez fibi eum Secretis elegerat •
Anno MDCCIII. ab eodem Vicarius Generalis
conflitutus, & in Congregatione xv. qui eidem vita funeto fuccederet eleetus eft prid.
Kal. Februarii Moccvr. Ejus indufl:ria faetum
ell, ut S.Jo:w nes Francifcus de Regis rx. Kal.
Jun. Moccxvr. in Beatorum. SS. vero Aloytius Gonzaga, & Stanislaus Koflka prid. Ka!.
.Jan; -NfDcc-mw-k in Sanetorum numerunL
referrentur . Ad amplificandam, confervandamque Chrifl:i Religionem non mediocrem
opera.m contulit. Ktque de cau[a, & nefariam Janfeni:tnorum fett:am a Theologis peritifli mis oppugnandam curavit, & in Barbarorum hominum, heteroduxorumque Provinci;ts Operarios letl:iffimos mifit • CampeHrium quoque Miffipnum pr:tcipua ei cura
fuit, necnon Spiritualium Exercitiorum, ad
qua: frequentanda deftinatre illo adjuvante
funt Demus complures • Benignitate, affabilitate fermonis, pietate in Deum, & fuperos,
& in adverfis rebus magnitudine animi excelluit • ~as ob virtutes magna in opinione
apud fummos, & Principes v_iros fuit. Diem
fupremum. obiit in Ro~~1ams ProfefforunL
.£dibus pnd. Kal. Martu MDCCXXX.
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. II R. P.

MrcHELANCELO

T AMllUJUNr Modanefe

Z10 P,tterno del vi vente Et110 Sig. Card. D.Fortunato T amburini nacque alii 27.Settembre dell'anI 64l:s., e nelr66s. abbraccio lo ilato relio-iofo
nell~ Compagnia alii 16. di Gennaro. Do p~ lo
fl:ud10 delle lettere umane, e delia Scolafbca infegno per fei anni Ja filofofia nel Colleo-io di
S. Lucia in Bologna, ed altrettanti Ia T e~logia
n~Il~ pubbl~ca Accademia di Mantov:t; nella q~a l
Cttta fu po1 Rettorc del Collegia, dopo d'd fere
ftato di quel di Modena; e governo anche tutt,L
la Provincia Veneta in grado di Provi ncial e. Dovendo portctrfi :l Roma il Card. Rin aldo d'Efl:e ,
di cui era egli Teologo, voile condurvelo fe co,
dandogli cosi buona occ:J.llone di tart! conofccre
anche in quella Capitale per uomo di gran dottrina, e faviezz:t. Ritornato in Provinci :t, il P. Tir fo
Gonzctlez dopo q uattro anni lo richi:uno per fervirfene di Segretario, e dill aqualche tempo,
cioe nell'anno I 703. lo cofl:itul fuo Vicario Generale, dichiarandolo per talc ancora in m rte. D.t
quefl:o poflo fi1 promoffo a! governo affoluto, e
uni verfale nella Congregazione xv. alli 51. di
Gennaro del 1706. Non fenza fue gravi premure
s' ottenne b Beatific<izione di S. Gio: Francefco
Regis feguita a' 24. di Maggio del I 7 I 6. nella
Bafilica Vaticana, e hCanonizazione de' due S:tnti
Giovani Luigi Gonzaga, e Stanislao Koflka fatta
nella Chiefa medellma alli 3 1. di Decembre dell'
anoo I 726. Cpntribul non poco a' vantaggi della
Religione Cattolic:t ordinando ad eccellenti Teologi di fcrivere contra gli errori de' Gianfenifli, e
inviando fceltiffimi Operarj nellc Provlncie degl'
Infedeli • Infifl:e anche moito su le Miffioni da
farG a Cattolici, e stt gli Efercizj Spirituali di
S.lgnazio, e per dar comodo di frequentarli procuro che fi fondaffero varie cafe • Era benigno, ed
affabile con ogni grado , e genere di perfone, e
nelle contrarieta moftro una gran fortezza di animo. Per quefle fue ottime qualiti li guadilgno la
fiima di gran Signori . Pafso a miglior vita nella
Cafa Profeffa di Roma l'ultimg di Febbraro l'anno I 730.
nu
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P. FRANCISCUS RETZ.
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P. FRANCESCO RETZ.

Ev. P. FRANC!scus RETz Prag~ natus Id.,
L R. P. FRANCESco RETZ nato in Prarra Ca.. Sept.anno MD.CLXXIII· in Soci etatem adpitale de~la Boemia l' anna 16 73 • a'bi ~ di
.Jcttus fu1t Brun:e pnd. ~d. 00:ob. MI?CL~XXIX., ~ettembre dtede principia alia fua vita religioIn Olomucen~ Academ1a Phtlofoph!X, :n Pra- fa nella Compagnia. alii I 4 . d'Ottobre dell' angenu Theolog1x laurea donatus, doCt:nnarum J nor 6 8 9· cntrando nel Novizia.to di Bruna in
illarum alteram quidem Olomucii , alteram_, ~or.avia. Tem1inati gli fl:udj fu addottorato
vera Prag:e pro feffus efl:. Pofl: hxc pro Afiifl:en-~1n Fdofofia nell' Accademia di Olmiz e vi fu
tia Ger~na~ i c a in Secret~rii m~nere Subfl:itutus pub?licoLettore di tal facolti, ficcom~ in guela~nos Clr~Iter.oCl:o P. MJchaelt.Angelo Ta.mbu~ lla d1 Pr~~a vi fu ~i Teologia, avendone parinne, qu1 per 1.dem. tem~us u.ntverfa: S?cJetatt mente JVI lleffo ncevuta b l::turea. Dopo cio
prxerat, fl:udtum 111 eptfl:olJs exarand1s nava-~ per lofpazio d' otto anni fu Sofl:ituto del P. Sevit . Ab eadem primum Provincia: Boemi:e, gretario Gen e rale (otto il P. MichelanO'elo fuo
Ma~ori deinde Prage nG adS. Cle~1en~em Co~-~ An.teceffore, dal quale fu rimandato Pr~vincia
legJo pr:epofitus, quo tempore futt ettam Un1- le In Boemia. Fu O'li furfeO'uentemente conferiverGtatis, quem. v.ocant '· Reet:or M~gn_ificus to il.Rettorato d;l gran CollegioPragenfe detdeclaratus. Admtmfl:rata tterum Prov1ncia re- to d1 S. Clemente, ed in guel mezzo accadde,
vocatus in Urbem efl: ad obeundum A!Tifl:entis che foffe ancora dichiarato Rettore MaO'nifico
Germanire munus anno falutis millefimo feptin- di quella celebre Univedita. Riaffun~o per
gentefimo vigefimoquinto. Cum ex hac mor-r qualche tempo il Provincialato Fu richiamato a
tali vita. Pater Tam burin us migraffet, in qua- Roma ad efTervi Affifi:ente perle Provincie_,
draginta, qui Rom:>:: tunc aderant, Profeffo- della Germania. Duro in quefl:o impiego dall'
rum antiquiorum Comitiis Vicarius Generalis anno I725. infino al IJ30· nel quale feguita la
eft faclus N on. Martii MDCCXXX· & pr id ie Kal.l morte del P. Michelangelo Tamburini fu egli
Decembris e jufdem anni Prx pofttus Generalis dalla Congregazione de' qua.ranta pili antichi
a Congregatione XVI. tanta Pat rum omnium 1Profe!lt efifl:enti in Roma eletto Vicario Geneconfenftone, ut uno dumtaxat excepto, cun- rale a dl7. Marzo, e a' 30. di Novembre della
Ct.is fl:atim fuffragiis creatus fuerit. Hoc Socie-~ fieffo an no I 730. fu nel primo fcrutinio creato
tat is Pr:efide ereda funt Collegia, Seminaria, Prepofito Generale con tal pienezza di voti,
& Exercitiorum Domus non pauc:e, Sancro-~ che di ottanta, che erano, uno folo ve ne manrumque honores S. Joanni Francifco de Regis co. Sotto il di lui governo fi fono fondati Collea Clemente XII. habiti in Sacra Lateranenfi gj' Seminarj' e Mifiioni non poche 'ed alcune
iEde xvi. Kalendas Julii anno milleGmo fe- Cafe per gli Efercizj Spiricuali. Ha di piu egli
ptingenteftmo trigefimo feptimo ; Magna in co' fuoi ufficj ottenuta Ia fpe~izione ~ella Caueo fuit erua Superos pietas, & in proximos fa del B. Gio: Francefco Reg1s canomzato dalcharitas · ~odelte, atque demifse, fupra quam J laS. M. di Clemente XII. il dl I 6. di Giugno
diO'nitatis (Yradus ferre videretur, fe O'erens, dell' anna 1 n7· nella Bafilica Lateranenfe .
b
0
0
r.
{id.
"'{j
honorifice alios quam vis ordine inferiores tra-r Fu tmgolare la ua evozwne e pteta; tccome
lhbat. Hominis virtutes plurimi fecit Cle- Ia Carid. verfo del profiimo ..si mofl:ro fempremens XII. Pont. Max. , Clementifque Suc~ef-, m~i u1~1ile e rifpett~fo con cht che ~ foffe.anc?~
for Benedietus XIV. gui magna.m Franc1fco che d1 grado wfenore. Ebbe fi1ma dt lut 1l
probitatis' manfuetudinis & prudenti:e laud em ?ommo Pontefice Clemente x.rr. e nulla men~
tribuere folitus perbumaniter illum femel at- tl Succe~ore Ben~detto XIV. 1l qu~le oltr~ all
gue iterum gravius xgrotantem in vi fit. Vita J aver fattJ encomJ della, fu~ P.rob1ta' plactdezexceffit xrii. Kal. Dec. Anno Sal. MDCCL. In za, e condotta. fi degno dt vtfitarlo due volte
ejus Codicillis fcriptum P. Ignatii Vicecomi-J in per(ona nella _fua ult.ima ma~attia ·Sene paftis Affifl:entis Italire nomen extabat, quem il- so al Stgnore all! I 9· d1 Nov. I ann~ I~ 50. J?ole Vicarium Generalem Societatis ab hinc an- J po.l~ di lui m?rte .fi tro~o un fuo VJ~liet~o Jru
nos ferme tredecim defignaverat .
em d P.Ignaz1o V1fco~t~ Afii~en~e d Italr.a era
Soc. GUBERN. ANN• I 9· MBNS· I I· DIES 20.
fl:ato da lui fin da tredJCl anm prtma .dell:! nato
per Vicario Generale della Compagnta ·
Go VERNO ANN I 19• MESI I I. GIORN I 20•
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X V I.

X V I.

P. IGNATIUS VICECOMES .

P. IGNAZIO VISCONTI.

R

{/en era It
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Ex. P. IcNATIUS V1cECOMES Mediolani n'\tus eft prid. Kal. Augufti anno hununx f..tlutl MDCLXXXII· Ab ineunte adolefcentia in Parmenfe Nobilium Collegium ell: minus; ubi non
folum ad humaniore lit teras in!l:itutus fuit, fed
"t;.1iverfam quoque Philof<>Jihicam dottrinam pet·
cepit. Rcvocatus in P.tt riam, cum aliquandiu
apud luos manfiffet, herium in fubalpin()s ad
Probationi domum fe contulit, ut in Societate
Jelu Religion~ d ifciplina: fe totum deder et, id
faaum effe conClat Idibu Novemb. anni Moccu .
Cum an tea quam folcmnis Pt'otcffionis '1u.uLLor
votorum gradnm afcenderet, rum ctiam po!l a
in Bravdenfi, hoc cfl: in nuximo ~ledioiJnenG
Societ'atis Colle~io potiffimum commoratus (t .
Ibi enim fumma d ifcipul01 um frcguentia Rhetoricam artem docuit, Philofophi :~m ex plicavit,
& f.lcrarum litterarum intcrpres fuit ; Schola!licam vero Theologiam tradidir an no oCto. In~~
quenti triennia, cum Prrefeai G ner.1lis lludiorum munere fungeretur, temporis partem ali··
quam domus gubernadoni pro Reaore, C]Ui rune
Ionge aberat, imperti.vit. Poll: hrec Provinciam
primum cuncl:nn , deinde Prote!To rum Domum
1 ad ·. r:idelem adminiflr.l\'it. Verum paulo pofr
t quam gerere Magi(l:ratum hunc creper.lt, Rom::J.tll venit Procuratol'lllll comitiis Provincix fux
i\lcdiolanenfis julfu, ac nomine inter(uturus. H1c
a proxime fuperiori Generali Prxpofito in Affiilentis Italix demonui locum fuffeaus e!l; & ab
codem \ icarius futurus, quemadmodum fupra
dix.imus, deG;:,natus. Hoc ip~ munu , polt ill ius obttum cum per men es circiter feptem expleffet, a Congreg1t ione Generali de inu lepti·
ma Pr:rpotitus en rJI i e(t renunciatus quarto
nonas Julia anno 1\JDCCLI., non fine maximo Civitaf i totiu plaufu , & Benediel:i ipfius XIV.
Pontificis Beatiffimi gratul.ttione. Mira fuit illius
in omni vita requabilitas, atquc conltantia, ea .
que dome!tici:.l gibus obtcmpcratio, ut ob eam
rem in fc ipfum fa:p1u lluotidie diligenter inquireret. Suorum bonre cxiflimationi propugnator,
ac vindc'<. Salutis a nimarum curandre ftudio in
c-.:trernas AG:r, & mericx ora ad Evangelicam
legem Barb:nis hominibus pmmulgand:un Operarios plurimos mifit. Modeflia, humanitate ,
affabilirate omnibus chams, ex hac vita migravit 1 v. Nonas Maii 17 55·
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L ~- ~- IcNAZro \ ' r.sc?NT 1 f?rtl n:ll:t,Citti
. 01 Milan 1 Ncttalt a 3 r. d1 Luglm I anno
1682. ~u dalla. prima fua. rrirwine ZZJ int'i.110 al
C_ollegro d('' Nobili in Parnu; nve oltre allo tlu
d10 del le .belle lett~re_ vi fcce ancort fJUello cli
tutta Ia. Fdofofia. R1chtamato p:>fci.t alh P.uria,
e trattcnutoviti per gualche fp .tzio, (j tra ferl :d
~oviziato di Chieri in Pi mont per veftirvi l'abito d~lla Compagnia, il che fcuui alii 1 ~· di
Noveu:bre dell' anno 1 70 2. Prin;.t e dopo della
P_r.ofefl lone_folenne di guattro voti , fece p r lo
p1u Ia fua drmora ncl Collegio principale, ch ha
Ia Religi ne in Milano, detto vol<l'Hmente
di
0
Br_era. Concioffiacof.1ch dopa effere fbto i vi a p· ~
pl1cato aile letture di Rettori a, di Filolofi t ~
di S.1cr:l Scrinura, eel avervi inoltre d ttat1 p~r
otto anni Teologia ) feguito a ltarri per altri tr
in gualita. di Prefetto Generale d gli .)tudj, (IHenendo rnlieme per alcun tempo lc veci del Superiore allora afTente . D.t quelto ultimo impiego pafso a quello di Provinci,de, fucceflivarnente alta Prepolitura della Cafa Profeff.t di San
r:edele. J\ta non mol to dopo d'aver prefo il go·
rerno di quefl:a, fu dalla fua Provincia i\1il.we(e
fpedito aRoma, come dep utato per em rare nella Cor.~grcga zione de' Procuratori. ~ti\• i e(fendo manc:no l'A(fillentc d' ltalia, fu cgli dal Generale fuo Antecefiorc immediate f()fl:ituito a un
tal carico) e dalmedefimo quaG fttbito lcelro per
fuo futuro Vicario, come abbiamo gi:ll'accontato. Accaduta Ia vacanza del ,eneralato, ed avendo effo adempiuta per circa a fette mefi 1:1 fopranomin:na incombenza, fu finalm nte promoffo al governo affoluto, e perpetuo di tutto l'Ordine nella Congregazione XVH. alli 4· di Luglio
del 17 5 r. con fingolar gr:1dimento della S.wtid
di Nofl:ro Signore Benedetto XIV. feli emente
regnantc, e con applaufo univerfale di tutta Roma. Fu maravigliofo il tenore delh vita fua !empre eguale a fe fte!To; e fu co l ef.ttro o(f,.rvatore delle Regole, che ogni giorno piu voir fopra
guefto particolare minutamente ii ef:11ninava .
Ebbe gran premura di mantenere, e difendere
il buon nome della Religiune. Per lo zelo di lal\'ar Ani me invio nelle rimote parti dell'Oriente,
e dell' America Operarj in gr:10 numero a predicare Ia fanta f.cde. Con la modeftia, correfi.1,
ed affabilita fi rende grad ito ad ogn'uno • Pa[so
a miglior ita a' 4> di Maggio 1' anna 17$5·
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P. ALOYSIUS CENTURIONUS.

R

X VI I.

P. LUIGI CENTURIONI.

Ev. P. ALoYstllS Ci NTVRIONUS Genua: natus JL. R. P. L u xcr C.ENTURIONI nacque in Genov"
ell.rv. Kal. Septemb:.anno MDCL~xxvr. Pofiquam
J! dl 29. di Agofio I' ;10 no !686. Dopo d' efi"erft
a puero 1n Parme?fi N'?bti_IUm Colleg1~. ~uerat ~d elo- ~ nel Collegia de' Nobili in Parma applicato allo fiudio
quen tlam, & P~~~rca md rnfiM1tut~s, Cheru rn SocM1etat~m delle. ~cl le !ettere , vefil I' abito della Cornp~gnia nel
sooptatus e 11 pn re us artras anno MOCUII. edJO· NoviZ!ato dr Chieri in Piemoote a' 14 di M zo 1
!ani. in Br~Y.denll ~y~nafio Philofophia: fludio c;>peram ~tudi? Filofofia . n_ell' Univerfita del Colleg i~r di B~~:~
d_edJt, & 1b1dem _r~m11S duabus CI~!Ebus G~ammat.rca: ar· 1n M:lano, ed lVI pure infegno fe pue Gramrnatich u
tis pr a:cep~a trad1d1t .; Genua: ver? humamores . h.tteras, fuperrori; iiccome poi J• Umanita, e Ia Rettorica in Ge& Rhet<?rr~a~ .docu1 t.' In ~olleg:o Roman~ ?•v•narum nova. II corfo ?elle facre fcienze lo fece in Collegia
re~um d1f~1plrn a .eru?ltu.s pnm~s Inter co~~lfclp.ulos t~- Romano.' dove nporto tra j conJifcepoti il primo 000 •
~u rt ; _& In Se~10ano 1t~m Romano ~ud us ~hquand1~ re. lnd1 pa!So nc:l Seminario parimente Romano ad eflrberal:bus o~n1bus pra:fu1t.' Reverfus ~n. patnarn publr- fervi Prefetto degli Studj per qualche tempo. Rimance Phrlo~ophlcam .Th.eolo~JCamque doltnnam p;ofc:!f~s , dato a.lla fua Patria vi fu ?Ublico ProfeiTore di Filofo& Jus etram Pontdic1u~ Jntcrpretatus, g~nera/Js ~ud1o- fia. , d1 Teol ~ gia , e di Jus Canonico, ed in apprelfo
rum P~.a:~e~us ell conll1t~tu.s. Semel de1nde & J.terum glr fu confenta Ia Prefidc:nza general degli Studj. SufColltgn 1n ea Urbe max1m1 Rector ; feme! & rterum fe_gu~nteme~tc: governo due volt~ que! maggior ColleDomus Profe(fo;um. Pr~pofttus ; . pei" eadem tempor~ 1g10 In qu:~lrta di Rettore , e due volte quella Cafa_,
confeffionts audrre 10 ternplo ~~lrtus. ,. de que rebus . d1-, Profeffa In qualita di Prepo!ito, efercitandoG nel temvinis verba facere , & S. lgnatll Sprr.rtu~ha Exerc r tr~ po rnedefimo di q.uefii _irnpieghi. in ~fcoltar Co~fefiioni,
prop~nerc Anno MDCc:XUJC. ad . ProvJncJarum convcn· . 1n. ~are _fpe!fo facrl ragJOnaruenll , 10 dare gh Efercizj
tu.m 1n Urbc ~gendum fu~ Medrolanenfis. P~ocurator ell f~Jn:ualr_ d1 . s. Ignazio . L'anno 1749• fu dalla fua Pro.
rnrCfus. Non 1ta multo potl , quam Provmmm eamdem v1nc1a dr Mrlano deputato per venire a Roma alia Con·
adminillrare ipfe cceperat , anno MDCCLI. Romam ad Co· gregazione de' Procuratori, poco dopo d'avere alfunto
mitia Generalia fe contulit , in quibus ltali:t Provincia· il governo della medefima Provincia. Ritornovvi l'an·
rum Affifiens efi _fad~s. Cum in iis R. P. lgnat!us Vj• no I 75J, in occaiione della Congregazione Genera/e,
cecomes GeneraliS fu11fet electus, cum fere fiat1m V1~ dalla quale fu e!etto Affillente d' Italia. II R. p, Jgna·
carium poll mortem fuam futurum~ ut ex repert~ c:h1- zto Vifconti e(fendo fiato nella mc:ddima creato Prepo
rographo intellectum tfl , deftgnav1t • ~ortuo Vtceco·l fico ~enerale , lo defiino quau fubito per fuo futuro
mite cum impofitas ab illo ubi partes fcptem prop~ Vic:ar1o con Viglietto fcritto di propria mano. Succe·
menfes fullinuiiTet, prid. Kal. Dec. anni ~cc~v. magna duta Ia morte del fuddc:tto Padre, e dopo di averc:_,
cum Summi Pontiiicis BenediCli ~artidec1m1 gratula· foflenuto e!fo il Vicariate per lo fpazio quaft intero di
tione, Purpuratorum Patrum, Romanorum Procerum, fette mefi, a 30. di Novembre dell'anno I7f'i· fu pro& Ordinum omnium plaufu Pra:poficus Generalis efl motTo a! Generalato con gradimento particolare del
renunciatus. Fuit ad re& Societatis curandas promovt:n• Ia fan. mem. di Benedetto XIV., e con I' applaufo uni·
dafque animo quammaximc intenro , atque. ad efficien-~ v~rfale . degli. Emi?c:nt iffimi Cardinali , ~ella 1-:Jobilta, e
dum quodlibet parato: ft'd brevl!as ternpons ad guber'" d ogn r ordrne d1 Perfone • Ebbe eglr I' ammo fom·
nandum dati animo defu it • Cum enim eryfipilis fre-~ mamente intento a promuovere il bene della Compa·
quenter tentari antea foleret , atque ita bumoris in_. gnia, rifoluto di far tutto cio , cbe vi poceffe concri crura ddlu:xus bene ceteroquin va{e ntern futlentaret; is buire. Ma all' animo grande fu d' impedimenta il poco
rem ediis quibufdam adhibitis, inbibito in earn parteilL.t tempo, che viCfe, Soleva egli patir di refipole, le quacurfu, alia vim fuam . conv~rt~t, mor?umq~e .infanabi!em li fcaricandoii nelle .~ambe gli. umor.i, Jo. confer~avano
attulit, quo modo rntc:ntron, modo levron per v1ces fa~o. Av~ndo percro u~ato ~~ alcun1 medrc:~entl, ~ol·
faClo, tandem extin8us efl VJ, Non. Octob. an. MDCCLVII. tatlfi quelh altrove, gh cag1onarono quell lncurabrlc.._,
in Calico Gandulphi, quo ad otvertendum, five relevan· malattia , dalla q u al~,. or fa.ttafi ~iu or meno grave,
dum morbum fe coniilio Medicorum contu/erat • Mor· fu finalmente to! to d1 v1ta ad1 z. dt Ottobrc: del I7S7•
tui cadaver Romam relatum efi , eique in Domo Pro- Morl in Calle! Gandolfo, dove p.cr curare, .o. allegge
feffa magno con,urfu populi parentatum • Enituit qucr rire !' infermit~ fua , pe.r configlio de' Med1c1 1i er~
antea in omni vita , in diuturno morbo perferendo re• condotto • Fu portato 11 cadavc:re a Roma, e .furon/r
ligiofa co nfiantia • Reliqu it gubernanda: Societati Vic~- con gran con~orfo _di popolo fatte nella Ch!cfa d~l
rium P. Jo: Antoni urn Timoni , qui tunc Procuratorls Gic:su le efe9 u.1e. Sprcco nella lunga e '!lole~a u~ferm1
Generalis munere fungebatur : erat vero annorum 69., ta quell~ rclrgJOfa collanza \ ch~ a~eva g1a prrma 10 tut•
quorum 5r. in Societate vixerat, & pofiquam Rheto-~ ta Ia vtta m~arata •. Lafc1o V!carr~, p~r govcrnar Ia
ricam ac ~hilofophiam in (;_olle.gio Roman~ docuit., fuc:~ Compagnia, 1! ~· G10: Anto~ro ~1m?m a! lora Procurat regend1s Romano Seminmo , Colleg1o , . tot! Pro-, rator Gener~le ; 1l qu~l . era 1~ ~ta d1 ann1 69 •. , e ne
vincia: , denique Domui Profelf;e a fuperiorrbus Pra:- aveva 5 x. d1 dE palfatl tn Reh?tone, ~ ~opo Jnfegna·
pofitis Generalibus adhibitus , magna Vir mentis perfpi· ta in C~Jlcgio R~~an~ Rettorrca , e Filof~fia er~ il~to
~ 1 cacitate' animique conllantia ; de cujus Jauuibus ne
~a' pa!fatl . Generah u~pr~gato a governare II Semrnano,
- ra dicantur , hominis ad hue vi vi vigeotifque modc:fi1~
11 Colleg10, Ia Prov~ncra R~rnana' e ~nal~en~e Ia Ca·
impedimenta ell.
·
fa ProfeiTa, Uomo d1 grand1ffima perfptcac:ra d1 111e~tc:'
e fermezza di animo ; di cui molto ti potrebbe d1re ,
fe non lo vietaffe , c:lfcndo vivo , la f ua modeUia •
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P. LAURENT! US RICCI.
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P. LORENZO RICCI.

Ev. P. L.AUR!iNTIUS RI~ct Florent.ix P.a-~
L, R. P: LoRENzo R 1cct nato in Firenze
tr~. Gutd~ , ~atre E~t~abeth~ Gt.annt >
• a_ 2. dt Ag_ofl:o dell' anno 17 o~. da Guido
Laurentu M. Gtannt Canontct ac Decant Flo-~ KtccJ, e da El1fabetta Gianni forella di Loren~ "rentini, Viri morum integritate atque inno- zo Maria Gianni Canonico e Decano Fiorenticentire fama confpicui , forore ( 1), quinque no, Uomo rimafl:o f:-tmofo per la bond. ed infratrum fecundus, .natus A. ~DCC~~·· zv .. Non. n?cenz J fua, il fecondo di cinque fratelli, fu
Aug. , ad~l~fcens m. Co~l~gmm Clcognmun:, g1ovan~tto manda_to al Collegio Cicognini, il
quod Pr~tt ~n Etrunx ctv.Jtate, _num~r~ & JU· quale 111 Prato Cmi della Tofcana, per nuvenum dtgnttate, a~ fiudt_orum 111 pnmts fer-~ mero e fce.lte_zza di giova.ni e maffimamenvo.re celebratur) mtffus, !11de A. MDCCXVIII· te per fionrvt gli lludj ' e rinomato. Di li
Romam , ut in Societatem cooptaretur , fe J l' anno I 71 8. fi trasferi in Roma per entrar
tranfl:ulit, in eamque receptus xvz. Cal. De- nella Compagnia , dove fu ricevuto adl r6.
cembr. , biennia pofl: fimplicia vota emifit, di Dicembre , e dopa i foliti due anni di
folemnem vero IV. Votorum profeffionem__, Noviziato fece i Voti femplici ; e poi l' anxvzll· Cal. Sept. A. MDccxxxvt. Senis, qua J no In6• a' 15. di Agollo la fol enne Profefin urbe Philofophiam docebat; docuerat ve- fione di quattro Yoti in Siena, dove leggero ibidem ante feptennium Rhetoricam. Hinc va allora Filofotia , vi aveva fette anni priin Romanum Collegium ad e11mdem Facul- rna infegnata Rettorica . Di qui chiamato
tatem tradendam anno fequenti accerfitus,
anno feguente in Collegia R<:>mano a detejus curricula confeelo, in Seminarium Ro· tar Filofofia , terminato il corfo , fu fatto
manum , ad juvenum qui ex totius Italix, paff:ue al Seminario Romano a fentire le...__,
atque exterarum etiam regionum flore pie- confeffioni , e formar nella pieta que' giotate & litteris infiituuntur, confeffiones ex-~ vani, che fono il fiore della Nobilti d' ltacipiendas, morefque ad pietatem formandos lia, e de' paefi ancora llranicri. Dopo quatraduchs, biennio fere elapfo in Collegium f fi due anni fu richiamato al Collegia a prorevocatus ell, ut Theologiam Schola!l:icarn_. feffarvi Teologia Scolafrica, nel qual impieprofiteretur , quam docuit annos v1 1 I. An-( go duro i1n al term in del corfo di otto anno MDCCLI. fpiritualium rerum, ut vocant, ni. L' anna 1751. fu ivi pure fatto ConfefPrxfe8:ura ibidem delata illi eft, quam te-~ fore, e Prefetto , come dicono , delle cafe
nuit ad Decembrem anni MDCCLV• quando fpirituali; nel qual carico dimoro fino al DeAloyfius Centurionus Prxpofitus Generalis cembre del I 755· quando creato Generale
creatus , fibi & Societati a Secretis effe vo- il P. Luigi Centurioni , lo fece Segretario
luit. Cum bis totius Provincix Romanre no- J della Compagnia. Efiendo fl:ato ben due valmine de(ignatus effet, !']Ui Congregationi Ge· te fcelto da tutta Ia Provincia Romana per
nerlli XVI I 1. & XI x. ad eligendum Pr:rpoG-~ uno de' due Yocali, i quali dovevano intertum Generalem congrcg:ttx intereflet, in hac , venire alia Congregazione Gene~ale XVI I •·
pofl:rem a xI l. Cal. Junii A. MDCCLV Ill. ipfe , . e xi x. congregate per eleggere Il Pr~pofito
invitus reluaanfque Prxpo!itus Generalis di- Generale ; in queW ultima adJ. 21. dt Magaus efl: , cum annum agcret LV. plaudenti- \ gio l' anna 17 58. fu con molto fuo rammabus omnibus atque exoptantibus ut diu fofp~s rico e ripugnanza creato Generate ? effendo
Societatis bono at que incolumis vi vat.
1in eta di anni LV. applaudendo tuttt. all' elezione , e defiderando , che a pubblico bene
( 1) Tab u!. Genealog. Vit. SS. Florentino1··1 della Religione viva , e !i confervi lungaBrocchi pag. 47 5·
mente fano •
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